

الريرمنغيلَيشيخ
مطڤG

## الْبَ-لّدالتَّالِثِّ





ملنية وهمي ثالو وأربعون آية







 الشكُ ، والتعرض لوصف الربوبية، مضافاً إلى ضميره






 كذلك، لا تستند على شيء، والمراد المراد أنها قائمة بقدرة الله سبحانه وتعالئي،
 استواء يليق بذاته(1)، وليس المراد به التصل إلى إيجاد العرش، الـا لأن






 على مبار معين من المذارات اليومية، كالسنة للشُمس، والشهر للقمبر،
 والإعدام، في العالم العلويّ والسفليّ، والمراد أنه سبحانه يقضي ويُّقِّرِّر
 ويبينها مفصلة، والمراد بها آيات القرآن :الكريم، أو الآيات الكونية

 أيقن أن من قَكَر على إبداع هذه الصنائع البديعة، قِدر على, الإعِادة والجزاء.
 تعطيل، ولا تمثيل، تعالى الشه علواً كبيرأ.

ولمَّا فَرَّر الشواهد العلوية، أردفها بذكر الدلائل السفلية، فقال سبحانه:



 وكونها كروية لا ينافي بسطها، لأن الكرة إذا كانت في غاية الكبر، كان الـان







 حيث إن الجبال أسباب لتولدها، وهو مبني على ما لـا ذهب إليه بعض الفلاسفة، من أن الجبال لتركبها من أحجار صلبة، إذا تصاليا تصاعدت إليها





 الجنة، تشبييُ ميامها بمياه الجنة، والإخبار بامتيازها على ما عداهال، ومثله
(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنة رقم Y^rq باب ما في الدنيا من أنهار الجنة .







 له من مكوّين قادر حكيمه يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.





 وجه دون وجه، لم تكن كذلك، لاشترالك تلك القطع في الطبيعة الأرضية






 اله وجلاله، وعلى وحدانيته وكامل قدرته.
 الزرع مع كونها عماد المعاش، لما في في صنعة الأعناب مما يبهر العقول، ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة، في ظروف رفي رقيقة، حتى إن منيا

 جمع صنو، وهي نخلات أصلها واحد، وغير ونير صنوان مختلفة الأصول،


 التشابه بمحض قدر الـنا الهمزة والكاف أي فيما يؤكل وهو هنا الثمر والحب الذي فُصُّل من القطع والجنات، لآيات كثيرة، عظيمة ظاهِ يَعْقِلُونِّ العججيب، من خروج اللمار المختلفة، في تلك القطع المتلاصقة، مع اتحاد




 شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا'|"(1).

$$
\begin{aligned}
& \text { 鬼 }
\end{aligned}
$$

-     - 

(1) سورة الإسراء، آية : AY.

信 من قولهم بعد مشاهدة الآياتات، الدالة على عظيم قدرته تعالى، أين فليكن
 منه، ، والاستفهام إنكاري مفيد لكمال الاستبعاد والاستنكار
 ويجوز أن يكون الخطاب لكل: من يصلح له، أي إن تعجب يا من ينظر في في











## مِ 


 ابن جرير عن قتادة أنه قال فِي الآبة: هؤلاء مسُركو العرب، أنستعجلوا
 عَلَينَا حِجَارَةَ مِنَ السَّمَاء أَوِ الْتِنَا بِعَذَابِ أَلَمِهِ|(1) وإنما سموا العذابِ بالسِيئة

[^0]
 العقوبةُ، الفاضحةُ، وفسرها ابن عبان بان بالعان بالعقوبة المستأصلة للعضو كتطع الأذن ونحوه، سميت به لما بين العقاب والمعاقَب به من المماثلة، كقوله
 مَكَنْ


 تحت ستره وإمهاله، والمراد بالناس الجنس، والتخصيص للكفار غير مختار .
 . وَّرْ هَا



 عليه
 الرسل، وما عليك إلا الإِتيان بما يثبت نبوتك، من جنس المعجزا

 قضائه على الحِكَم والمصالح، تنبيهاً على أن تخصيص كل قوم بنبي وكل

نبي بجنس معين من الآياتث، إنما هو للـِحِكَ الداعية إلى ذلك، فقال "سبحانه:








 وحال معينين، وهيأ له أنسباباً تتتضي ذلكَ.
.
 عنهما بها مبالغة، وقيل: أُريد بالغيب المعدوم وِبالشهادة الموجونا

 على كل شيء بقدرته بذذاته، وسائر صفاته سبحانه، والمنزه عن نعوت المـخلوقات

. وَسَارِبُبْ بَألنَّارِ


 من باب قعد ذهب في النهار، وقيل: إنه حقيقة في الظاهر .




حو
 بعضاً، بعضهم بالليل، وبعضهم بالنهار، يتعاقبون في حفظه، المعقبة للمُبالغة كالعلامة، لأن الملائكة غير مؤنثين، فمينى مئى معفبات


 (الباءه أي بأمر اللّه، وفي الصحيحِ (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وماليلائكة
 وذكروا أن مع العبد، غير المالانكة الكرام الكاتبين، ملانكانكة حظظة،

 جلت عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ، كما جعل الجمل الجفنَ للعين،
 الإجمال، مما يكفي المؤمن، ويقال نحو هذا فيا ألمر الكرام الكام الكاتبين، فهم موجودون بالنص، وقد جعلهم تعالى حفظة، لأعمال العبد، ونحن نؤمن


بذلك، وإن لم نعلم ما قلمُهم؟ وما مدادُهم؟ وما قرطاسهم؟ وكيف كتابتُهم؟ وما حكمة ذلك؟ مع أن علمه تعالى كافِ في الثواب والعقاب". ثم بإنه سبحانه بعذ أن ذكر إحاطة علمه بالعباد، وأن لهم مععقبات،


 أخدادها لا مجرد تركها؛ واستشكل ظاهر الآية بما ترر له الشريغة من أخلذ







 قد غيّروا ما بأنفسهم من الفطرة، فاستحقوا حلول غضبب الشه وعذابه .

.

 المترقب، وعن الحسن أنه قال خوفاً لأهل ألبحر، وطمعاً لأهل البر
 رقم 0.
 جمع ثقيلة كامرأةٍ كريمة، ونسوةٍ كرام، وُصف بها السحابُ، لكونه اسم جنس في معنى الجمع.

##  


 لحمله لهم على ذلك، أو يسبح الرعد نفسه، على ألى أن تسبيحه عبارة عن


 الغيث، أثرأ عظيماً، وهو يأبى أن يكون ذلك لُّطبيعة، فليس كلُّ ذلك إلأكا





 الرسول

 والنسائي في قصة طويلة عن اليهود، وانظر تمامه في اللر المنور
 لالخإمام النووي

ألِمَكالِ أي والحال أنه تعالى شديد القوة، والبطش والنكال، ،والممناكرة


كالقتال(1)

##  





 هو الشا تعالى دون غيره، فالوجه أن ذلك وعيد للككفرة، على محجادلتهم الرسول

 بعبادتها.
 يستجيبون نيثأًا من الاستجابة، إلا كاستجابة الماء، لمن بسط كفيه إليه من

 لا يشعر بعطشه، وبسط بـه إليه، شبّه حال المشركين في دعاه آلهتهم،

(1) أي أنه تعالى شديد المكير والكِدد لأعدائه، يهلكهم من حيث لا يعلمون، فالمحالُ بمعنى المماحلة أي المكإيدة.
 الدعاء دعاء آلهتهم لكشف الضر عنهم.

##  .







 أصيل، وهو ما بين العصر والمغرب، وقيل: إن إن المراد حقيقة السجود،


 حتى اثتغغلت بالتسبيح، وظهر فيه آثار التجلي، واختار المحققون أن مساق الآية، إنما هو أن العالم كله خاضع لما أراد سبحانه منه، مقصور على
 أشخاصاً يُتصور منها السجود بالهيئة فهو تميلٌٌ للخضيوع والإذعان .
(1) مثل في متتهى الإبداع والإعجاز ، مثّل تعالى لحال مؤلاء المشركين، في عبادتهم



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة العنكبوت، آية: } 70 .
\end{aligned}
$$

لِ









 يدفعونه عنها، نضلاء عن اللقدرة على جلب الننع للغير، ودفع الضرّ عنه، وهذا دليل ثانِّ على ضلالهم، ؤفساد رأيهم في اتخاذهم الأولياء، رجباء أن

 الأعمى، والمؤمن الموحّد الذي هو البمير؟ والمراد لا يستوي المؤمن
 الظلمات هي عبارة عن الكفر والضلال، والنورُ هو عبارة عن الإيمان
(1) هذا تميلل لضلال المشركينن في عبادة غير الها، والمراد بالأعمى الكافؤر، وبالبصيز
 والمعنى : كما لا بستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ضباء

 الفارق بين النور والظلام، وانله أعلم بمراده.


 جللّ وعلا حتى يتشابه عليهم الخلق، فيقولوا هؤلاء الثاء الشركاء خلقاء القوا كما خلق الشّ، فاستحقوا العبادة، ولكنهم اتخذوا شركاء، لا يقدرون على الئلى ما يقدر عليه الخلق، فضلاء عما يقدر عليه الخالق، وليس لهم شمبهة تصلع

 شَتَ: على كل شيء، فكيف يُتوهم أن يكون له شريك؟ وهذا كالنتيجة لما قبله.




 ماء المطر ولأنَّكَ




 أي غثاءً منتفخاً يشبه الرغوة، والزبد: هو الغثاء الذي يطرحه الواء الوادي إذا
 فالحقُّ الثابت هو الماء، والزبد الزائل هو الباطل، وذلك شأن الزبد، وهنا


















 والآبار، وأما الفلزات فيصاغ من بعضه أنواع الحلي، ويُتخذ من بعضه
 في كل باب، إظهاراً لكمال اللطف، والعناية في الإرشاد، وفيه تفخـيم

 منهما مآلا، تكميلخِ للدعوة، وترغيباً وترهيباً فقال سبحانه:

 بالإيمان والطاعة ودعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جملتها ضرب
 وقال مجاهد: لهم الحياةُ الحسنى، أي الطيبة التي لا يشوبها كَدرٌ أصلاً


 ليتخلّصوا به من العذاب، وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا لا يحيط به البيان


 جهنم مهادهم وفراشهم.
信
.





 وليس أحدهما كالآخر، إذ الأعمئ إذا أُخذ يمشي بغير قائد، إمّا يقع في

مهلكة، وإمّا يفسد ما كان على طريقه، أما البصير فيكون آمناً من الهالكا والإملاك العقول الخالصة، المبرَّأة من معارضة الوهم.

## .



 أنفسهم وقبلوه من الموائبق، وفيه تأكيد للاستمرار من صيغة المستقبل .

## 

 تعالى به، في كتابه، وْعلى لسان نبيه
 فيه مراعاة جميع حقوق النُاس، من النصح، والإِحسان إليهم، ونصرتهمّ، والندب عنهم، والشفقة عليهم، وإفشّاء السلام، وعيادة مزضاهم ونتحوهانها،
 والظاهر أن المراد مطلقاً أي يخافون ربهم إبلالاً وتعظيماً، فلا ينتهكون

 للاهتمام .

$$
\begin{aligned}
& \text { وَا }
\end{aligned}
$$


 والإنسان يصبر إما ليقال ما أكمل صبره، وإما لئلا يعاب بالجزيع، وإلما لئلا تحصل شماتة الأعداء، فهذه الوجوه ليست لابتغاء وجه الها تلان تعالى، وأما إلذا


 أي بعضها الذي يجب عليهم إنفاقه، وهو الزيكا




 أناساً بأعيانهم يكون مآل أهلها، وهي الجنة دار السرور، من غير خوف بدخول النار .

##  

.
 وأوَنْزَجْهِم
 أنه يلحق بهم من صلح من أهلهمَمِّ وإن لم يبلغ مبلغاً من فضلهمهم، تبعاً
 للأطماع الفارغة، لمن يتمسك بمجرد حبل الأنساب، وإنما يلحق الشا

الذرية والأولاد بالآباء، لأنه من أعظم موجبات سرورهم، أن يجتمعورا فيتذكروا أحوالهم في الدنينا، ثم يشكرون الهّ على الشا

 أبواب المنازل، يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف قائلين :

呂 العظمى بسبب صبركم، وتخصيصُ الصبر بما ذُكر من الصالة السابِقة، الما



 الدَّارِا





 الأرحام، وموالاة المؤمنين وغير ذلك، مما لا يزاعون حقوقه، وإنما لـم

يتعرض لنفي الخشية والخَوف عنهم صريحاً لدلالة النقض والقطع على


 عقبى الدار.

##  .



 أن يكون لأحد مدخلل في ذلك، نربما يبسط للكافر ابتلاءة واستدراجاجأ،







 عبد الله بن مسعود فال: نام رسول الشّ جنبه، فقلنا يارسول اله: لو اتخذنا لك وطاءً ـ أي فراشاً ليناً ـ فقال:
(1) المتاعُغ: كلُّ ما يتمتع به الإنسان نم يضمحل ويفنى، والمراد أن نعيم الدنيا وشهواتها وملاذُّا شيء فليل ذاهب، ومتاع حقير بالنسبة لنعيم الآخرة .

اهما لي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا، إلاَّ كراكب استظلَّ تخت شجرة، ثم زَاحَ
وتركها")

.



 أوتيها بها، كان ذلك موضشا للتعجب، فما أعظم عنادهم، وما أشد كفرمم!!
 صنتكم في المكابرة والعناد، والغلو في الفساد، فلا سبيل له إلىى الاهتداء

 سبحانه، والآية صريحة لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في نسبة اللخير والشر إليهع عزّ وجل.

. أَقْرُوبُ



(1) الحديث أخرجه الترمذي وص⿱㇒َّهه رتم rrvA.

 بذلك، علمهم أن لا آية أعظم منه، ولنلك لا يتر الا والعـدول إلى صيغـة المضـارع، لإِفـادة دوام الاطمئنـان وتجـديده، بحسـب
 تأنس وتسكن قلوبهم بذكره، دون غيره من الأمور التي تميل إليها النفوس



 خونُ الجاللة، والعظمة والهيبة، أي وجلت قلوبئهم من هيبته عز شأنه، وذلك دليل الإيمان، فلا تعارض بين الآيات.

## .




 مَكَابِ المرجع والمقرُّ وهي الجنة، وهذا وعدٌ من الله تعالى لهم ترغيباً لطاعته.

受




 إليها
 والجلال، إلذي أحاطت بـم نعمته، ووسعت كل شيء رحمته، فلم يعرفوا
















وجواب الشرط محذوف تقديره: لكان هذا القرآنَ، لكونه غايةً في الهداية



 اللذي عليه يدور فلك الأكوان، وجوداً وعدماً، يفعل ما يشاء ويحكا ويكم ما يريد، وهو إضراب عما تضمنته الشرطية من معنى النفي ألي لو ألن أن قرآنآنا










 من أنواع البلايا والمصائب، من القتل، والأسر، والنهب ؤَأَوَحَلُّأُ تلك
(1) الغرض تعظيم شان القرآن، والرد على المشركين النين كابروا في كون القرآن آية،



 ييأس أي أفلم يقنط المؤمنون من إيمان هؤلاء الكفرة؟ نهو أظهر وأشهر .
 عليهم، وشبَّه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فأسند إليها الإصابة الِّارة تازة،
 أو فتح مكة، فإن كلاً منْها وعد محتوم، وفيه دلالة على ما ما يصيبهم عند
 الميعاد بمعنى الوعد، لامْتناع الكذب في كلامه تعالى، أي لا يخلف وعده بنصرة أنبيائه.

$$
\begin{aligned}
\end{aligned}
$$


 وأمن، كما يُملى للبهيمة في المرعى، والمعنى: إن ذلك ليسن مخختضاً

 أي ثم أخذتهم بالعذاب فكيف عقابي لهم؟ أي سأنتقم من هؤلاء أيضاً، كما انتقمت من أوليك المتقدمين.


 خير أو شر، فيثيهها إن أحسنت، ويعاقبها إن أساءت، كمن ليس" كذلكُ، بل هو عاجز عن نفسه وهي الأصنام، ونظيره قوله تعالى: الَّفَمْن يَخْلُق





 والمراد نفيها بنفي لازمها على طريا طريق الكناية، لأنه سبحانه إذا كان ولانيا لا
 السمـاء، فهـي لا حقيقـة لهـا أصــلًا وتخصيـص الأرض
 أتسمونهم شركاء، بظاهر من القول، من غير أن يكون لـ أله حقيقة، وهذا





 فيه نجاته.

$$
\begin{array}{r}
\text { وَابِ }
\end{array}
$$

理

 سبحانه مِنْ وَاتِ من حافظ يحفظهم من ذلك.

##  





 آكَّارُ لا غير، وفيه ما لا يخفى من إطماع المتقين، وإقناط الكافرين .

$$
\begin{aligned}
& \text { 人 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$





 تحزبوا على رسول النّ ولّ



 إنما أمرت فيما أُنزل إليَّا بعبادة الشا وتوحيده، ولا سبيل لكم إلى إلنكاره، لإطباق جميع الأنبياء واللكتب الإلَّهية على ذلك كقوله تعالى: الما أملر

الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الش ولا نشرك بـ به




 إشارة إلى نبوته

ثم شنع في رد إنكارهم لفروع الشرائع، ببيان الحكمة في ذلك فقال

##  .

## 




 إلى قبلتهم، وتركِ الدِّ الدعوة إلى الإِسلام
 العزيز، والالتفاتُ وإيراد الاسم الجليل، لتربية المهابة في النفّ
 مصارع السوء، وأمثالٌ ماتيك القوارع والزواجر، إنما هي لقطع أطماع
(1) سورة آل عمران، آية: عף.

لا يحتاج إلى باعث أؤمهيّج، ولذا قيل : الخطابُ لغيره.
انِ



 لششغله أمر النبوة عن النساء، فنتلت ردا عليا عليهم، حيث تضيمنت أن البتزوج


 في نبوته
 يكن في وسع رسول من الرسل، الذين من قبلك أن يأتي بآية مْما اقترح



 الأمم، كاختلاف العلاج حسب اختلاف المرضى :
. 禹受

 على جاله غير منسوخ، أو يمحو سيئات التائب، ويثبت مكانه الحسنة،


 والسعادة، والشقاوة، ونُسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين، كانوا
 تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت ويقول: : االلهمَّ إن كنت كتبتَ عليَّ ونيَّ شقوةً




 قال



 (Y) أخرجه عبد بن حمبد عن عمر بن الخطاب، وانظر زاد المسير لابن الجوزي . $\mu \mathrm{rv} / \mathrm{s}$
(r) قال ابن غطبة: والذي يتلخص من الآية، أن الأثباء التي قذَّرما الهّ تعالى في الأزل، لا يصح نيها محو" ولا تبديل، وهي التي كُتبت ني أم الكتاب - يعني اللوح المحفوظ- وسبق بها القضاء، وأما الأشياء التي أخبر الّا أنه يُبَّل فيها وينغل، كمغفرة اللنوب بعد تقررها، وكنسخ آية بعد تلاوتها، ففيها يفع المحو والتنبيت،


$$
\begin{aligned}
& \text { (٪) سورة الأنعام، آية: } 09 .
\end{aligned}
$$

 العلماء على أن هذه الآيات كلها في معنى واحدا


 بن العاص مرفوعاً اكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السمال السماوات :والأزض


 كتب القلم في اللوح من مقادر الخلق، ونحو ما وا ورد، من غير أن نحكيم بآرائنا في صفة شيء، وتفنير أم الكتاب بعلم اله تعالى، ممَّا زوراه عبد الرزاق وابن جرير عن كغب.

## 


 يجب عليك إلا تبليغ الرسالة، لا تحقيق ما بلغته من الوعيد وَوَّلَيْنَا
 نكفيكه، ونتمُّ ما وعدناكُ من الظفر، ولا يُضْجركُ تأخره، فإن ذلك لما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) مورة طه، آية: or } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

( أخ



نعلم من المصالح الخفية، ثم إنه سبحانه طيَّب نفسه
الظفر، فقال:




 بدار الإٕسام، ونذهب منها أهلها بالقتل، والأسر، والإِجلاء،






 ويجازيهم بأفانين العذاب في الآخرة، وعن ابن عباس معناه سريع الانتقام.




بمكرمم، ولا تأثير، ولم يصرح سبحانه لدلالة القصر في توله تعالى:
(1) سورة الأنبياء، آية: ع\& .
 هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير، وحيث كان جميع ما يأتون بعلمه

 أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى مكر اله بهم عين ولا تأثير، على معنى



 وهذا كالتفسير لمكر الها تعالى．

##  وَبَيْنَحِّ

 لست يا محمد مرسلا من عند الها، وصيغة الاستقبال للدلالة على تجلىد
 قد أظهر على رسالتي من الحجج القاطعة، والبينات الساطعة، ما فيه

 التوراةُ والإنجيلُ، فالمراد بمن عنده علمها الذين أسلموا من من أملز الكتابّب،
 بمراده، وأسرار كتابه، وصلى＂الله على سيدنا محمد وعلى آله أله وأصحابه أجمعين، والحمد له رب العالمين ．
("تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد"]

米 米 米
rA


مكية وهي اثئتان وخمسون آية

 الِّكَ

 كافة من عقائد الكفر والضالال، إلى الحق المؤسس على التى التوحيل، اللني

 والضالال لا يتسهل له الخروج إلى نور الإِيمان، إلا بتفضل الهالهِ تعالى


 أولاً، وبحمد عباده له أبداً.


- مِنْ هَذَابِ شَكَدِيدِ
(أَنَّهِ عطف بيان للعزيز لاختصاصه بالمعبود الحق، لأنه أجري مجرى أسماء الأعالام لغلبته، ، ثم لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين
 وجد فيهما، ففيه بيان فخامة الصراط، وإظهاره لتحتم سلوكه علمه على النأس





 الوصفين، ليبين بذلك أن المحبة للدنيا وحده لا يكون مذمومآ، إلا بعد ألا

 نحذف الجار أي يطلبون لها


 في ضلاله دون أن يقَول أولئك الضالون ضالالا، للدلالة على تمكنهم فيه، تمكن المظروف في الظرف، وتصوير اشتمال الضالال عليه من: كل جانب.

مَنَ



 فيه الضالال، ويخذله فلا يلطف بها لوهي لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه
 فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق، يعني أن الرسول ليس عليه إلا التبليغ

 مشيتنه وآٓلَحَكِيدُ الني لا يفعل إلا لحكمة.









 عن ابن عباس واختاره الطبري، وعن أبي بن كعب أنه فسر الأيام في الآية

بنعم اللّ وآلاثئ، والالتفات بإضافة الأيام إلى الاسم الجليل، "لإِيذان بفخامة شأنها، أي عظهم بالـي

 سمع بما نزل على من قبله من البلاء، وأفيض عليهـم من النعماء المّاء، اعتبر

 على ما في باطنه، وتخصصيص الآية بالصبّار الشُكور، لأنه المنتفع بها المنا، وتقديم الصبر لما أن الصبر مفبّاح اللفَرَج، المقتضي للشكر .
 عَالِ فِرْعَوْتَ



 في سوزة البقرة والأعرافـ، لأنه مفسر بالتذبيح والقتل هناك ومعطوف عليه

 ابتلاء منه، ويجوز أن تكون الإِشارة إلى الإنجاءه، والمراد بالبلاء النععة.
بِ
.
 واذكروا إذ تأذَّنْ ربكم وْهو نعمة من الشا عليهم، لما فيه من الترغيب

والترهيب، الباعثين على خير الدنيا والآخرة وأتأذنَه أي آذن إيذاناً بليغاً، لا تبقى معه شبهة، لما في صيغة التفعل من معنى التكلف أي أعلم إعلامِاماً




 (لأزيدنكمه وعذابُ الكفز أما في الدنيا فسلب النعمة، وأما في العقبى فتوالي النقم .

.


 وشكر غيركم "مَمِيدُ
 لم يرجع وباله إلا عليكم، حيث حرمتم أنفسكم مزيد الإنعام، وعرضتموها

للعذاب الشديد، فالشُ لا تنفعه طاعةٌ، ولا تضرُّه معصية.






الترهيب بتذكير ما جري على الأمم الخالية، أي ألم يسمعوا ما جا جرى














 وهو التردد في دعوة الرسبل .
呂势






隹
 ووحدانيته، وهو أظهر من كل ظاهر؟ أي ليس في الشّ شك، وحيث كان مقصدهم الدعوة إلى الإِيمان، وكان إظهارِ البينات وسِّنٍ إِّةً إلى ذلك، لم


 مبدعهما وما فيهما، على نظام أنيق شاهل على وجو











 فضلكم، وعلى صحة ادعائكم النبوة؟ كانْهم لم يعتبروا ما ما جاؤوا بها به من البينات، واقترحوا عليهم آية أخرى، تعتُتًاً ولَجَاجاً．倿



## 


 بمحضن الفضل، والبشرية غير مانعة لمشيثته تعالى، ولا يلا يخفى ما في في






 أنهم تصدوا أنفسهم قولُهُم:

##  .






 على الشّ كفاه.

 على أن يكون أحد الأمرين: إما إخراجهم من الأوطان، أو عودهم في
 الرسل، أي لترجعن أنتم وأتباعكم إلى ديننا، والأنبياء لم يكونيوا علما دينهم قط، فإنهم نشأوا على التوحيد، وفي ألئى أول الأمر ما أظهرورا المخالفالفة،


 الظلم والطغيان.
 . ؤِعِيدِ
重




 الآية دلالة على أن من توكل على ربه في دنع عدوه كفاه الشَ أمر عدوه.

## .

 للرسل عليهم السلام، أي استنصر الرسل وطلبوا منِّ الهُ أن ينصر المحقَّ،

 الكلام إيجاز الحذف، أي استفتحوا ففتح لهم، وظفروا بما سألوا وأفلـلجوا وخاب كل جبار عنيد، وهم قومهم المعانذون، وإنما ذكر كل جنبار بـنيد موقع ضميرهم، ذماً لهم؟؛ وتسجيلا عليهم.

## .



 قيح أو دم مختلط، يسيل من أجساد أهل النار، عطف بيان لما أبهم أوْلا
 أنواعه، وأفظعه، وأشنعه.



 يسيغه؟ بل يغص به فيطول عذابه، تارة بالحرارة والعطش، وتار وتارة بشُربه

 مكان من جسده، حتى من أصول شعره، وإبهام رجله، وإطلاق المكاله


 بحسب الاعتياد كما في غذاب الدنيا، وقيل: هو الخلود الأبديُّ في النار .

## ول  - آلْ آَعِيد






申و

 البعد عن طريت الهدى والرشاد.



(1) مثٔل تعالى لاعمال الكغار، التي عملوها في الدنيا بيتغون بها الأجر، من صدة وصلة
 فكما نمحتَ الريح الشديدة الرماد ني يوم عاصف، كذلك تنهب أعمال الكفار ضياءاً ودباراً.

الصحيح الدال على عظمة الخالق؛ يعني لم يخلقهما عبناً وإنما خلقهـما





 أي بصعب ولا غسير، بل هو سبل يسير، فإنه عزَّ وجل قادرٌ على جميمِ الممكنات

##  <br>  . هَكَيْتَكِ






 معنى الدفع، ولذا عُدّي بُعن أي إنَّا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضِلاله،






ولمَّا كان عتاب الأتباعِ من بِاب الجزع ذيلوا جوابهم ببيان أن لا جا جلوى في
 والمحيصُ : المنجى والمهرب.



 . لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيهُ





 (自



 لي باختياركم، ولم تطيعوا ربكم، لمَّا دعاكم دعوة الحق المقرونة وألحجج، وليس مراد اللعين التنصل عن تولي توجّه اللائمة إليه، بل بيان أنهم




 مما أنا فيه، وإنما تعرض لدلك للثذكير بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا با با،
 كفرت باللي أشركتمونيه، وهو الشا تعالى، لطاعتكم إياي فيما دعونكم إليه





##  






 مُشتّ من السلامة أي أنهم سلموا من آلام الدنيا وعذاب الآخرة.

 (Y) سورة الممتحنة، آية: § .




 كقولك شرَّف الأمير زيدأ كساه خُلَّة، وكونُ الشّجرة طيبة، إما كونها طيبة







- 自图
 وا بِإذنِ رَبِهَا وروي عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الشا لها
 ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان فكرهت أن أتكلم فقال
 طيبة الثمار، كالنخلة، والتين، والعنب، والرمان، ونحو ذلك، وأنت تعلم
(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التنسير 99/7 ورواه أحمد في المسند


أنه إذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه، ووجهُ تشبيه الكلمة الطبيبة




 العقلية، بصور المحسوناتات، وبه يرتفع التنازع بين الحسِّ والخيالن
 - قَرَارِ




 أول الآفات، ورأس الشُقاوات، فخبثُّ لا يخفى، ليس له حجة ولا قوة،
بل هو داحض غير ثابت.

##  .






هو أول منزل من منازل الآخرة عند سؤال منكر ونكير، وفي مواقف القيامة


 فلا يهتدون إلى الحق، فلا يثبتون في مواقع الفتن، والمراد بلاد بهم الكفرة،
 آمنوا المخلصون في الإيمان، والراسخون في الإيقان، كما ينبئ عنئ عنه

 الاسم الجليل في الموضعين، من الفخامة، وتربية المهابة ما لا يخفى.

$$
\begin{array}{r}
\text { اَلْبَارِ }
\end{array}
$$

据 أي ألم تنظر
 سُلبت منهم، كأهل مكة، خلقهم الشا تعالى، وأسكنهم حرمه، وجعلهم ألهم

 النعمة بعد الرفامية والعزة، عن ابن عباس في قوله تعالى: اؤألم تر إلى
(1) الحديث أخرجه ابن مردويه من رواية أبي سعيد الخدري، وروى البخاري عن البراء ابن عازب أن رسول الشا
 وانظر فتح الباري على البخاري rVA/^.
 على الكفر هوأدَارَ آلبَّارِ

كَسَد حتى فسد، عبَّر به عن الهلاكَ.

## 

首
 مسكناً ومستقراً لهم.
. (E)



 بما أنتم عليه من النهوالث، التيب من جملتها كفران النعم، واستتباع النابس في الضالال، وجَعَل ذلك متمتُّعاً به تشبيهاً له بالمشتههيات المُعروفة،
 كقول الططبب لمريضي ئأمره بالاحتماء فلا يحتمي، كلْ ما تريذ، فإلن مصيرك إلى الموت، فإن المقّصود منه التهليد، ليزتدع ويقبل ما يقول.
 والمالية وبطاعة الهة ورسوله :فقال تقدست أسماؤه:





 وجهراً، والأحب في الإنفاق إخفاء التطوع، وإعلان الواجب، والمراد من الأمر حف المؤمن على الشكر لنمم الش عزًّ وجل، بالعبادة البدنية وإلمالية،











 لانتفاعكم وتصرفكم حيث تشربون منها وتسقون بها زروعكم.

##  (佥

 عمر الدنيا، وأصل الدأبب العادة المستمرة، وتسخير هذينين الكوكيكين
 ولا حياةة، ولا ليل ولا نهار، ولا مأكولات ولا حيوانا
 جملة مستقلة، تنويه لشُأنها، وتنبيه على رفعة مكانها وتنصيص على كون كون كل نعمة جليلة مستوجبة للبشكر .













حُحِس عليه البولُ، وأتاه الموت من كل مكان، أمَا يعطي ذلك بمقابلة نَفَسِ
 فاتضح أنه سبحانه يفيض علينا كلَّ آنِ نِعَماً لا تتنامى، سبحانكا فيانك ما أعظم شأنك!! سبحانك ما أعظم سلطانك!! إنكا ونحن في معرفتك حائرون، وفي إقامة شكرك قاصرون، نسألك الهداية إلى مناهج معرفتكا حقوق نعمتك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسا

 ويضع نعم الشا في غير موضعها و(أل) في الإنسان للجنس، ويدنا فيل في ذلك الذين بدلوا نعمة الشه كفراً.


 تعجيبه Gُ




 اججعله من البلاد الآمنة وا وَآْتُبْتِن وَبِّنَ





فإن قيل : إن الأنبياء عليهم السلام معصومون، فما الفائدة في الطلب؟ أجيب إنما ذَكَر هذا هضمْاً لنفسه، وإظهاراً للحاجة إلى فضل الشّ سبحانه في كل المطالب.

##  .

 واستعذت بك من إضلالهِن، وإسناد الإِضلال إلى الأصنام باعتبار السبنية،
 بسبهن، ، فكأنهن أضللنهم، كما تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم ألي افتتنوا واغتروا بسبها، وهذا تعليل لدعائه، وصُدِّرَ بالنداء، إظهاراً للاعتناء بنه،

 وعصى أمبري في غير 'الشُرك وترحمه، فإنك يا زب غفار الذنوب، رحيم بالعباد.

 السلام وبينه، وهذا الإِسكان بعدما كان بينه وبين أهله ما ما كان، وْلذلك ألك أن
 ولدت إسماعيل غارت منها فأخزجها وابنها إلى أرض مكة، فوضغها عثد

البيت، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضع عندمها جِرَاباً فيه

 قالت: إذاً لا يُضيّعنا، ثم رجعتٌ وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند





 الوادي البلقع، إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم، ويرا ويعمروه بذكرك وعبادتك، والطواف به، والركوع والسجود حوله. وهذا الحصر مستفاد الـناد من





 وتُقبل نحوهم من البلاد الشاسعة، وأولو آثا مرت رفقة من جُزْمم تريد الثهام، فرأوا الطير تحوم على الجّلى الجبل، فقالوا:



 وارزقهم كما رزقت سكان القرى، أصحاب الماء والزروع، وإِئه ليجتمع فيـه الفواكـه الـربيعيـة، والصيفية، والخـريفيـة في بـوم واحــد الَ لَتَلَهُمْ
 ثمرات كل شيء، ولا يخخّى ما في دعائه عليه السلام من مراعاءاة حسبن

 منافع الدنيا إنما هي للاستعانة بها على أداء العبادات.


 والمعنى: إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا، وأرخم بنا منا بأنفسنا، فلا حاجه لنا إلى الطلب، لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك، وافتقاراً إلى رحمتك،


 اكلكَمَكِ



. (合会






سمع الملكُ كلام فلان، إذا تلقاه بالقبول، وفيه إشعار بأنه عليه السلام دعا ربه، وسآل منه الولد، فأجابه ووهب له سؤله، حينما وقع اليأس منه،

ليكون من أجلٍ النعم، وأحلاها
.





## .







 ويتحقق، ويقوم الناس لرب العالثمين للحساب والجزاءاء، وفي هذا اللدعاء بشارة للمؤمنين، لأنه سبحانه لا يردُ دعاءَ خليله.


 اله

تسلية للمظلوم، وتهديدٍ للظالمّ، والمراد بالظالمين كفار مكة، ممن عُلَّت




 وهذا إنما يكون•من شده الهول والفزع.

 الهَطْع : هو الإِقنال على الشيء، هُطَع الرجل من باب فَتَح، إذا أقبل ببعره



 هواءٌ أي لا قوة ولا رأي فيه، وهذا يكون وقت الحساب، ولِّ وقيل: :غند إجابة الداعي والقيام من القبور .
اََبَالِ قِرِبِ
. .
(1) هذا هو المشّهور عند أهل اللغة لمعنى الإِقناع، وهو أن برفع رأسه مُّيْماً للنظر،



 المعبَّر عنهم بالظالمين، والعدول من الإضمار، للإِشعار بأن المراد هو هو



 والعدول عنه للتسجيل عليهم بالظلم، وللإشعار بأن مالـلقوه إنما إلما هو



 القول أي فيقال لهم توبيخاً: ألم تؤخروا في الدنيأِّ؟ وألم تكونوا أقسمتم
 التمتع بالحظوظ الدنيوية، وأنكم لا تنتقلون من دار الفناء إلى دار البقاء، والغرض أنهم ينكرون البعث بعد الموت، ويقسمون على ألى أن لا حساب ولا


 سَبِبلهُ





 نعوذ بك من غضبك، ونلوذ بكنفك من عذابك، ونسألك التوفيق للعمل

الصالح، في يومنا لغدنا، والتقرب إليك بما يرضيك، فقبل أن يخرج اللأمر من يدنا، عزَّ جاركّ، وجلَّ ثناؤك، ولا إله غيرك.







 الأنبياء ما حلَّ بهم، فلم تعتبروا منهم، فأنتم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب.






 وعبَّر عن ذلك بكونه معذاً لإزالة الجبال عن مقارها، لكَونه مثلاّ في ذلكُ، ،
 يكادون يقتلعون الجبال.



من الثقة بالهُ سبحانه، والتيفن بإنجاز وعده تعالى، بتعذيب الظالمين، كما

 أعدائه .

.
هِ
 والتبديل قذ يكون في الذات، وقد يكون في الصفات، والآية الكريمة
 رسول الشا شديدة البياض - كقرصة النتي - أي الخبز النتي في اللون ـ ليس فيها عَلَّم

 للدلالة على أن الأمر في غاية الصعوبة، فإن الأمر إذا كان لواحيد غلاًّب لا يُغالب، فلا مستغاث لأحد إلى غيره ولا مستجار .
(1) الحديث أخرجه البخاري في الرقان rrr/l ومسلم رتم .rVa في البعث والنتور .

## .


 تُربط إلى رقابهم بالأغغلِل، كحال الأشقياء في الدنيا يُربطون بالسلانسل
 النُّرُ، وأصله الشدُ.

## .


 فقطران، فني سرابيالهم تشنبيه بليغ، وذلك أن المقصود أنه تُطلى جُلوُودُ أمل النار بالقطران، حتى يعود طلاؤه كالسراييل، وذلك ليجتمع عليهم


 الْتَّارُ ر أي تعلوها وتحبط بها نار جهنم، لأنهم ملم يتوجهوا بها إلى



## .



 من الزمان، وعن ابن عباس المراد بريع الانتقام.
 . 合合

 بِبِدَ


 التـذكر بـأولي الألبـاب، إعـلا والأحكام، جعلنا الش منهم بمنٌّه وكرمه، إنه سميع مجيب الدعاء. "انتهى بعونه تعالى تفسير سورة إبراميم"


## مكية وهي تسع وتسعون آية

##  <br> .


 يعجز عنه البشر، الجدير بأن يسمى الكتاب الكامل، في في أسلوبه وأحكامه
 خلل فيه ولا اضطراب، فارق بين الحق والباطل، والحالال والحرام .

## .

 وربَّ على كثرة وقوعها في كلام العرب، لم تقع في القرآن إلاًا في هذهِ

(1) ندَّمنا فيما مضى أن الحروف الهجانيبة ني أوائل بعض السور، للتنبيه على إعجاز
 أمثال هذه الحروف المقطعة من ألف ولام وراء وأمثالها فإذاذا شكككتم فيه فأتوا بمثله.
 أصلها، اللتقليل، وألآية خارجة مخرج الوعيد، وكذلك قال النحاس في تفسيره =



 أخرجه الها تعالى من النار، ثم قرأ

## .

 ارعوائهمّ، والمراد التخلية بينهم وبين شهواتهم، كأنه فيل: خلِّهم وشأنهم




## 

 قَرَبِبَ


=





 (1) الحديث أخرجه الطبراني وابن مردويه، وانظر متختصر ابن كثير r.r/r.r.
.


 أو قُتل، ، فإنما هو ميِّتُ بأجله.
.
 والقائلون هم مشركو مكة، وذلك لغاية تماديهم في العتو، خاطبوا بالتوا به الرسول لتقول قول المجانين، وهذا كما يقول الرجل الرجل لمن يسمع منـ منه كلاماً


.




 فإن قدرة الها على ذلك محقة!! قال تعالى ردآ عليهـم:
(1)

 سبحانه إلى نبيه الباطل، الصادر عن محضض الكبرياء والعناد، فالملائكة لعلو زتبهم، أعلى من أن يكون مقصد خركاتهم، أولئك المعاندين لرسل اللها، وإنما لهم










 جرت عادتنا في الأمم قبلهم، أنا لم نأتهم بآية اقترحوها، إلألاً والغذابئ في


(
 شأننا، وعلو جنابنا نزّلنٍ عليك يا محمد هذا القرآن العظيم، المعبجز في
(1) سورة الأنعام، آية: 4.
 كالتحريف، والزيادة، والنقصان، وغير ذلك، حتى إن النيّ النيخ المهيب، لو
 سبحانه كتاباً من الكتب كذلك، وتولّا ولّى حفظ القرآن بنفسه سبحانها، فلم
 الدواعي من الملحدين، واليهود، والنصارى متوافرة، إلانة، ومتهالكة على إفساده" "، فكان ذلك الحفظ والحماية من أعظم المعجزات، وتحبان وتحق بذلك
 على دوام الحفظ، فهو محفوظ بحفظ الها إلى قيام الساعة.

## .


 آلأَقْلِّينَ طريقة ومذهب، وأصبح لفظ والشيعة" يطلق على قلى قوم مخصوصين، يزعمون أنهم أتباع علي رضي الشه عنه.

## .

(1) نكفل الشه جلَّ نثاؤه بحفظ هنا القرآن المجيد، فلم يقدر أحد على الزيادة فهه ولا النقصان، ولا على التبديل فيه والتغيير، كما جرى لغيره من الكتب كالتا كالتوراة


 والجهلال بحفظه، فلم يستطع أحد من البشر التلاعب فيهن، بالتحريف والتبديل على كثرة الأعداء من اليهود والنصارى والملحدين.

 للنبي الجهًّال على هذا أمور :
 وكبريائهم. الثاني: أن الرسوب يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من عاداتهم الرديئة، وذلك شاق على الطباع الثالث: أن الرسول قد يكون فقيرا، فالمتنعمون يثقل عليهم اتّباعبه، ونحو ذلك من الأمور .
.


 من الضالين المستهزئين بأنبياء الهّ، كما سلكناه وأدخلناه في قلوبا

 من أهل الخذلان، ليس :عندهم استعداد لقبول الحق .
.

 بإهلاكُ الطغاة المجرمين، حين كذبوا رسلهم واستهزؤوا بهم.
.





والعجائب طول نهارهم.

信

 محمد دلالة على أنهم ما كفروا إلا على علم، معاندين باغين إلمين، فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه، لكنهم توم سجيتهم العناد، ثم إنه تعالى بعد أن ذكر حال منكري النبوّة، ذكر دلائل التوحيد، فقال تقدست أسماؤه:
.

 المستدلين بذلك على قدرته تعالى، فتزيينها ظهورها على نظام بديع، مستتع للآنار الحسنة.
.


على أحوالها، والرجيمُ: المطرودُعن الخيرات، المرميُّ بالنجومو والمرادبحفظها : منُُهُم عن التعرض لها، والوقوف على ما فيها من أحاديث الملائكة والؤحي

## 

吱

 تبعه، والشهاب الشُعلةُ النّاقطة من النار الموقدة، ومن العارض في الجوب، والمبين الظاهر أمره للمبصرين. فإن فيل: جعلُ الكواكب زينة للبسماء



 .




 . عِنْدَهُ بِمِقَارِا

## .


 وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم، فإن الشه يرزقهم وإياهم، والمعنى : جعلنا لكم معايش، ولمن لستم له برازقين من الخَدَم والعبيد.
.


 قدَّرها الها بنفائس الأموال المخزونة على طـلى طريقة الاستعارة التخييلية، وأنه




 السفلي، وجيء بصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار .

## 重

 إنشاء سحاب ماطر بالحامل، كما شبه ما لا يكون كذلك الـك بالعقيم، أو ملفحات للشجر، تلقّ الشجر فيتفتح عن أوراقه وأكمامه، وتلقا ولقح السحاب

 من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدآ لهم ينتفعون به متى

 لكمّ، في العيون والآبار والأنهار سقيا لكم، مع أن طبيعة الماء تقتضني
 مدبِّر حكيم .
.


 ألؤَرِثُونَ
 مروي عن 'سفيان وغيره.


 هلك من للدن آدم عليه اللسلام، والمسستأخرون من هو حيٌّ ومن سيأتي إلى
 لأن القادر على كل شيء؛ لا بلَّ من علمه بما يصنعه.
(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير r/ ال ال وهذا القول الختيار ابن جرير الطبري، وعلى

 كمال قدرته .



 (وَكِيّهِ) وسع علمه كل شيء.





 سنَّ الماءً، إذا صبَّه، أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تُفُرغ الصور من
 فصار طينا، فمكث مدة من الزمن فصار حمأ، فخلص فصار سلار فلالة، فصُوٌر فصار هسنبوناً، ويبس فصار صلصالآلا، ثم نفخ فيه الروح، فكان بشراً سويا، فتبارك الشُ أحسنُ الخالقين !!.

 الأول أصح كما هو الظاهر من الإنسان لأن تشعب الجنس، لمّا كانـان مان من شخص واحد، خُلق من مادة واحدة، كان الجنس بأسره مخلوقاً منها، والجِنُّ والجُنَّهُ خلانُ الإِنس را

وسُميت سموماً لأنها تنفّذ ‘مسامَّ البدن، وتوله من نار باعتبار الغالبّ، ،
 قدرته .

.
 السماء والأرض

.





 صحيح، بل كلها قياسات عقلية، وجمهور أهل السل السنة أنها جسم لطبيفّ،



 ساجدين، سجود تحية وتكريمّ، لا سجود عبادة .

## 

 يتأخر واحٌّ منهم، وليس المأمور به مجرد الانحناء، بل الـجّود بالمعنى المتّادر أي اسججلدوا له تحية وتنظيما، أو اسجدوا لّه تعالى على أنه بمتزلة القبلة.

## .

 الملانكة، أي لكنْ إبيس امتنع من السجود استكباراً وعصيانًا فعدًّ منهم


## 


 الشرف رفيعة، وقد سجدوا لـ؟ والظاهر أن تول الشه تعالى له ذلك لم يكن بواسطة .
.






المادة، بل إن ملالكا الفضل والكمال، هو التخلي عن المَلَكات الردية والتحلي بالمعارف الربانية.

## . (稳

重
 تضمن هذا الكلام، الجواب عن شبهته، فكأنه قيل: إن المانع لك الك عن




## .


 أبعد غاية يضربها الإنسان في كالامهم، كقوله تعالىي : اوما دامت السماؤلات . والأرض

## 


 الموت، إذ لا موت بعد ألبع، فأجابه تعالى إلى الأولّ دون الثانئ .

## 


أنَّرتُ آجالهم أزلاً، حسبما تقتضيه حكمة التكوين .

## 


عن ابن عباس．




．中僉
ها
لطاعتك، وطهرّتهم من الشوائب، فالا يعمل فيهم كيدي．
（重）

 هو تخليس المخلمين من إغوائه．

## 


 وإن إغواءةم ليس بطرين القهر والتسلُط، بل بطرين الاتباع له بسوء اختيارهم، وفيه تنخيم لشُأن المختَهِين．

## 

( أي جميعاً وهو تأكيد للضمير .

㢄
 معيّ حسبما يقتضيه استعذادهـ .

## .



 هذا الحكم، ففبت أن الحكم يتناول جميع القائلين الا إله إلا الهُ محمّل

 العيون هذه الأنهار، ويحتملز أن تكون منابع مغايرة لتلك الأنهار ، وهو الظاهر

## 







## ．


 الش في الدنيا، ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهي على بغض غل، ومعنى الآبة：طهَّر الشّ قلوبهم عن التحاسد في الدرجات في الجنة
隹 بغضهم لبضض، ومذا معنى التقابل، وروي عن مجاهد أن الأسرّة تدور بهم حييما داروا．

## 






## 

中 中 中 中 中
（1）أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري بلاغاً، وروي في الصحيح أن رسول النّ

 OVY／T دخول الجنةه．تفسير ابن كثير

وقيل ：الذين عبَّر عنهم بالمتقين، أي أخبرهم بأني أنا الغفور الرحيمه ، الساتر لذنوب عباده، الرِيميم الذي وسعت رحمتُه كلَّ شيء．

## ．


 والمغفرة، دون التعذيب، خيث لم يقل＂اوأني أنا المعذّب المؤلم＂نرجيح


 تسعة وتسعين، وأرسل في خلقه كلهم رخمة واحدة، فبها يتراحمون، ولون يعلم الكافر بكل الذي عند الشّ من الرحمة، لم ييأس من الر الرحمة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب، لم يأمن من النار｜（1）（1）

 بهلاك توم لوط، وإنما سموا ضيفاً لأنهم كانوا في زي الضيف．

## 

理居
（1）قال في البحر
 （r）

وَمِجْونَ| أي خائفون، وَجِل من باب تَعبِ إذا خافَ، قاله عليه السلام حين
 نَكِرَهُمْ وإنما لم يذكر هنا، اكتفاء بذكره في غير هذا الموضع، كما لم يذكر هنا رد السلام عليهم.

## .





. الصَّالِحِينَا

## . .

中
 فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادةً، بشارةٌ بغير شيء، وأراد أن يتحقق

## .

هِ
 يخلق بشرآ من غير أبوين، فكيف من شيخ فانِ، وعجوز عاقر؟ وكا وكأنَّ
 العادي، وليس استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته سبحانه، كما ينبىء عنه قول
 الجواب من خليل الرحمن．
．
共


 قنوطَ، وإنما اللذي أقول لبيان خالي، لفيضان تلك النكان النعمة الجليلة، والقنوط بالضمٌ：اليأسُ من رحمة｜＂اله تعالى
． 6 援

 العظيم الذي جئتم له سوى البشرى؟．
．
高
لهم لفعلهم الثنيع القبيح＂

侵
 منجون كافة، فلا ينزل بهم شيء من العذاب．

## ．白佥

 الباقين مع الكفرة، لتهلك معهم، فإن فيل：كيف أسند الملانكة فعل
 تعالى، كما يفول خاصة الملك دبَّبنا كذا، والمدبُر هو المِلكُ．

## 


آل لوط، أي فلما أتى رسل الن لوطاً عليه السلام．

## ．

 الحيل، ولم يشاهد من الضيوف عند مقاساة الثدلائد من تومه، الذينا يريدون بهم ما يريدون، ما مو المعتاد من الإعانة، حيث لم يكرين يكنوا
 إنكم توم تنكركم نفسي، وتنفر منكم ولا أعرنكم．

## ．（爰）



 بما يدمّرمه، من العذاب الذي يشغُوْن فيه．

## . (合

 صادقون فيما نقول، عبّر عنه بذلك للتنصيص على نفي الامتراء منه:

##  

艮
 الهول، أو فيصيبه العذاب،، فالالتقات على ظاهره، وخالاصة ذلك، وفائلئدة
 أدخل في الحزم للسير، وأدب المسافرة، وتنبيه على كيفية السفر الحققيقي،
 حيث أمركم الش بالمضي إليه.

## 


 في الصبح؛ حتى لا يبقى منهم أحد، وفي لفظ القضاء، والتغنير غن العذاب بالأمر، والإشارة إليه بذلك، وإبهامه أولأ ثم تفسيره، من الدلالة على فخامة الأمر ما لا يخفى.
 المجرمون، والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهمّ، مع ما فيا فيه من

 بالفاحشة، التي ما سبقهم بها أحد من العالمين، أي جاء ألهِ أهل سدوم منزل
 بعضاً، والاستبشار إظهارُ الفرح والسرور، إذ فيل لهم إن عنده أضياف في غاية الحسن، فطمعوا فيهم، قاتلهم الشّ .

## .



 ليس لي عندكم قدر .

## 

 بسببهم، من الخزي وهو الهوان، وإنما لم يصرّح بالفاحِّاحثة لرعاية مزيد الأدب مع ضيفه، كما قيل : ويرى الحر الموت ألذَّ طعماً منه.

## .

 وبينهم، فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد، وكان ينهاهم عن ذلك وكانوا
 لا يقلعون عما هم عليه．

## ．

 الحلال، ولا تركنوا إلى الحرام إن كتتم تريدون قضاء الثهوة．

## ．

艮
 محمـد



． （墖
㢄 الصبحةُ مثل الصاعقة، فكل شيء أُهلك به ثوم فهو صاعقة وضيّيحة

 العذاب عند الصبح، وانتهاؤه عند الشروق، وقوله تعالى ：ومقطوع، بمعنى يُقطع عن قريب ．
(1) سورة الشـعراء، آية : IV

OVo／r أخرجه البيهتي، وأبو نعيبه، وابني مردويه عن ابن عباس، وانظر تفسير ابن كثير（Y）

## .


 كالمطر، من طين متحجر، طُبْ بالثنار، والتُعبيرُ بالمطر يوحي بالشدلَّة والكثرة، كأنه غيثٌ ماطر، وبركان نائر! ! .

## 




 يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية.

 في ديار المعُلَّبين.

## .

 ما حاق بهـم إنما حاق لسوء صنيعهم، وأما غيرهم فيحملون ذلك على اتفاق، أو على الأوضاع الفلكية.
(1) أخرجه ألترمذي في التفسير رقم YY
．

 ．
－受余曼
 قال：إنه جلَّ شأنه سلَّطُ عليهم الحرَّ سبعة أيام، ثم بعث سبار سبخانه عليهم سحابة، فجعلو！يلتمسونِ الرَّوْح منها، فبعث عليهم منها ناراً فأكلتُهم، فهو

 مما يؤتم به لأن المسأفر يتبع به إلى الموضع الذي يريده．
．
 المدينة والشام، كان يسكنه ثمود عن أبي هريرة قال ：لمَّا أتى ألى



 والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار ．


## 

 وشـربها، ودرَّما، فكـانوا لا يعتبرون بهـا ولا يتعظون، مـن شـــاوتهم وضلالهم.

## 


 من الموت، لاغترارمم بطول الأعمار، ومن نزول العذاب بهم. . (敛

 تنضي الىى الرجفة.

## 

 البيوت الونيقة واستَكثار الأموال والعدد.

##  

 والحكمة والمصلحة، بحيث لا يلاثم استمرار الفساد، واستقرار النشرور،

ولذلك اقتضت الحكمة| إهلاك أمثال هؤلاء، دفعاً لفسادهم، وإظهارآ للحق

 كلتا الجملتين تسلية له تحمَّل أذيتهم، ولا تعجل بالانتقام منهم، والصفح أبلغ من العفو، وهِّ وهو ما


 وعلى هذا فالآية غير منسوخة، وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنها منسوخة بآية السيف.

## 


 حقيق بأن تَكِلَ جميع الأمور إليه، ليحكم بينكم، وهو الخلاق العليم.

## .







> (1) أخرجه البخاري في كتابب التفسير /^/

الكتاب، والسبعُ المثاني|"(1) والمثاني بيان للسبع وهو جمع مثنى بمعنى مردَّد ومكرّر، وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر فراءتها فلانها في الصلاة
 على الجزء.

## 我

 . (M) Cor

 الدنيا من أصناف الأموال بالنسبة إلى ما أوتيته مستحقرى، لا يعبأ به ألصلاً، والخطاب للرسول



 عن اللين والرفق .

## .

 المظهرُ لنزول عذاب الشه، إن لم تؤمنوا.
.
(1) أخرجه أبو داود رقم IEON والترمذي رقم YاY وتال: حديث حسن صحيح.

أهل الكتاب التوراة والإنجيل•






 فالمعنى: جعلوا القرآنْ أجزاءء، وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضينية، التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح، المستلزم لإزالة حياته، وإبطال اسمه للتنجيص على قبّ ما فعلوه.


مطلقًا، المتآمرين وغيرهم، سؤال تقريع وتوبيخ.

(1) روى البخاري / ال
 ببعضها

 الدشركين فرَّقوا أقاويلهم فيه، فجعلوه كذباً، وسحراً، وكهانة، وشعراً.

## .

 ولم يزل
 ولا تبال بهم.

## 

 على أن الله تعـالـى أفنــاهـم، وأزال كيـدهـم، وكـانـوا خمسـة مــن رؤسـاء الطغيان، دعا عليهم الرسول

## .

 بإعلام أنهم لم يقتصروا على الاستهزاء به


## .


 البشرية تضعف عن الاحتمال.





 إلى الترغيب بالجماغة فيها.



 لحظة، فليس المراد ما لـا زعمه بعض الملحِدين مما يسمونه بالكشف والشهود، وققالوا: إن العبد متى حصَّل ذلك، سقط عنه التكليف بالكعبادة،

 يأته بِّ المعراج صنبح الكشف وإلشهون، ولا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، أو حبة خردل الون من عقل، ينتظم به في سلك الإِنسان،


("تم بُمونه تعالى تفسير سورة الحجر")

*     *         * 

1. Y


مجية وهي مائة وثمان وعثرون آية

. 6 .

 أو على إتيان مباديه القريبة، والمعنى: دنا دنا واقترب ما ما وعدتم به أيها




 عَمَاَيْشِكِرُنِج تبرأ عن أن يكون له شريك، فيدنع ما أراد اله بهم من العذاب:
(1 أخرجه البخاري في الثفسير 1/^791 ومسلم رقم YQ01 في الفتن، والترمذي رقم rris

##  , (1)


 نهج الاستعارة، فإنه يحيجي القلوب الكيتة بالجهل، أو يقوم في اللبين مقام الروح في الجسل ونِ



 عذابي وانتقامي، ثم ذكز: تعالى البراهين الدالة على تدرته ووحذانيته فنقال تقدست أسماؤه:

## . (㧱)

( )



.


 بها، لأن النفوس البشرية من أول الفطرة أتلُّ فهماً من سائر الخيوانات،

ألا ترى أنَّ ولد الدجاجة، كما يخرج من قشر البيضة يميز بين العدو

 والصديق، ولا بين الضار والنافع، ثم بعد كبره يقوى عقلُه، ويعظم فهمُه، ، بحيث يعرف أصناف المخلوقات والفلكيات والعنصريات، فالانتقال من

 العكس منكرٌ له، ومخاصم لخالقه، والغرضُ ونُ منه وصفُ الإِنسان بالإِفراط في الوقاحة، والتمادي في الكفر واللعصيان.

.





.

 تَرَحْونَ
(1) قدَّم الإراحة على السرح، مع أنها مؤخرة، لأن الانعام وقت الإراحة، أجمل وأحسن من سرحها، لأنها تجيء مالثة البطون، حافلة الضروع.

لأن ما يدور عليه أمر الججمال، من تزيين الأفنية والأكناف بها وبتجاونبا ثغائها ورغائها، إنما هو غند وزودهها وصدورها .


呂 وأسباب

 النعم الجّليلة، ويسَّر لكم الأمور الشناقة.

重
.


 أي وهي كذلك زينة وجمال، ،واستدل بعض العلماء بهذه الآلاية على حرمّ
 ليس المراد من الآية بيان التحليل والتحريم، بل المراد منها تعديد النعمة،


مما لا تعلمون كنهه وكيفية خلقه(1) .
$\qquad$
(1) ظهرت في هذه الأزمان، وسائل اللحمل والركوب كالسيارات والقاطرات، والطائرأت النفاثة وغيرها من الآلات الحديثة المخترعة، وكلها من تعليم اللهُ عزَّ وجل للإنسان؛، =
 . © (9)



 تعالى تقويمها وتعديلها بحيث يصل سالكها إلى الحق. (المسألة الوجوب على الله عزَّ وجلَّ"، لا يجب عليه سبحانه شيء بحكم غير غيره، عند أهل السُنَّه، إذ لا سلطان فوق سلطانه، فيوجب عليه ويجعله مسؤولاً، ومذهبُ السلف الصالح في هذه المسألة أنه لا يجب على الشا تعالى إلا ما أوجبه

 ينقلون عن المعتزلة قولهم: بأنه يجب على الهُ كـلى كذا وكذا، فيدل نتلهم على أنهم يوجبون على اللّ تعالى إصلاح من يكون مكلفاً ومسؤولاً، وهذا
 يجب على اله شيء، إلا ما أوجبه سبحانه تفضلًا منه وكرماً، ثم اعلم أنّ
 منحرفة عنه، بل إبداعها ابتداء على نهج قول القاثلّ: سبحان من صنَّر
= الاختراعات الحدبية، ولو آن القرآن العظبم أخبرهم في ذلك الز الزمان، أنه سنكون هناكُ مراكب فضائية، وعربات لا تجرُّها الخيل، وسيطيرون بين السماء والأرض

 عقولهم، أتحيُّون أن يُكَّب الشُوروسولُه؟؟.

البحوض، وكبَّر الفيل، وهذه هي الهداية المفسرة بالدلالة على ما يوضل



 الضضلال، التي لا يكاد يخصى عددها، ومعنى الجور في اللغة: اللميل عن الحق، جار عن الطريق: مال، وعن عبدا اله بن المبارك، تصد :السبيل:

 أجمعين لفعل ذلك، ولكنُ لم يشأ لأن مشيئه تعالى تابعة للحكمة الداعية
 وإليه ينسحب الثواب والغقاب، إنما هو الاختيارُ الجزئي الذي علينية تترتب الأعمال، التي بها نِيْطَ الجزاء.




 الماشية، وأسامها صاحبها: أرسلها لترعى العُشب.

##  

重


من الأرض، وإيثار صيغة الاستقبال، للدلالة على التجدد والاستمرار،




 وتصل إليها نداوة تنفذ فيها، فينئق أسفلها فيخرج منيا أعماق الأرض، وينشّ أعلاها ويخرج منها ساق فين الينمو، ويخرج منه الأوراق

 واستواء نسبة الطبائع السفلية، والتأثيرات العلوية، بالنسبة إلى الكلر، علم أن من هذه أفعاله وآثاره، لا يمكن أن يشبهه شيء من من صفات الكا الكمالل،






 المتعدّدة ـ الدَّالةُ، بما فيها من عظيم القدرة، على الوحدرة الوحدانية ـ أظهرُ جميع




 اللون، واختلاف المخلوفات مع كثرتها لا يشبه بعضه بعضاً من كل الون الوجوه


 التوحيد، فإن ذلك غير محتاج إلا إلى التذكر .




 وهو السمك، ووصفُ، جالطراوة، للاِشعار بلطافته، والتنبيه على وجوب








 شكرها، بالإيمان، والطاعة، ففي ركوب السفن تطعٌ لمسافقِ طويلة، مع أحمال ثقيلة، في مدة قليلة، مح أنها طريق في طريق المهالك.



أن تميل بكم وتضطرب، أو كلا تميد بكم، فإن الأرض قبل أن تُخلق فيها الجبال، كانت كرة خفيفة، وكان من حثها أن تتحركُ بأدنى سبب محرّك، فلما خُلتت الجبال تناوتت حاناتها، وتوجّهت الجبالُ بئلها نصارت




 البراري والبحار، حيث لا علامة غيرها، والمراد بالنجم الجنس، والعرب مشهورون بالامتداء بالنجوم، ومن النتهاء من يجعل ذلك، دليلاً على أن السسافر إذا عميت عله القلة، فعليه أن يستدلّ بالنجوم وبالعلامات.
.




تلاحظون فلا تتذكرون ذلك، فإنه لوضوحه لا يفتقر إلى شنيء بُوى التذكر .
.


 للقطع
.

 الوعيد ما فيه.
.


 صنعهم البشر بأيديهم، فكيف يكونون آلهة تعبد من دون الشا؟ ثم زآد تعالى في التوضيح والبيان فقالل:
.



عبدتهم، وهذا على طريق التهكم بهم، لأن شتعور الجمادات بديهي الاستحالة

－مُشتَ
（إلْ

 بها، والكفر بالآخرة يؤدي إلى قصر النظر على العاجل، والإعراض عن الدلاثل السمعية والعقلية．

$$
\begin{aligned}
& \text { 重 } \\
& \text { 钓 }
\end{aligned}
$$



 استكبر عن التوحيد والإيمان؟ عن ابن مسعود رضي اله عنه قال：الالا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقالل ذرة من كِبْبر، فقال رجل：إلا إن


（1）الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رتم ا9 في الإيمان، ومعنى＂بطر الحقه أي دفعه وعدم قبوله، واغءط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم．
. (1) هِ




 نزل عليه

中

 بهم، وهي أوزار إضلالهم
 يسقط بعض العِقاب عن الْمَ
 وهو وزرُ الإضِلال، لأنهما شريكان في الإِجرام




 الإثتُ، جمعه أوزار، مثل حمل وأحمال.


كَ








 يخطر على بالهم،، فالمعنى: إن هؤلاء الهاء الماكرين والقائلين للقرآن العظيم أساطير الأولين، سيأتيهم من العذاب العاجل وهم لا يحتسبون.

(1) الآية منهـد كامل للهلاكُ والدمار، الذي أصاب أولثك المجرمين، وفيه سخرية بمكر

 وسشط علبهم البنيان، نهلكوا وبادوا، وهو تمثيل بادي الروعة فاتق الجمال.
 وجزاؤهم في الدنيا، ويوم القيامة يخزيهم أي يذلهم بعذاب الـياب الخزي غلى




 وهم الدعاة الصادقون، والمؤمنون الذين أُوتوا علماً بدلألائل التوحيلـ،


 تعالى، وبآياته ورسله، وكتبه والبعث.




 الكَتَّرَا أي استـلموا وانقادوا، أي فيسالمون حين يعاينون الموت ويتركون




(1) سورة الأنعام، آية: بّץ.
 فهو يجازيكم عليه، وهذا أوانه، فلا يفيد إنكاركم وكذبكم على أنفسكم، ثم صرَّح بذكر العقاب فقال:

## -

 وذوقوا أصناف عذابها، وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العـا

 والمعنى: بئست جهنم منز لاً ومقاماً للمتكبرين .

## 信 


 أنزل خيراً، وهو هذا الكلام الجامع، قالوه ترغيباً للسائل وهو الوالِ جواب




 أصحاب النبي اَخَسَنُوا) أي لهؤلاء المحسنين الذين أحسنوا أعمالهم، أو فعلوا الإحسان
(1) سورة النحل، آية: YY.

 أي دار الآخرة، حُذف لدلالة ما سبق عليه، وهو كالام مبتدأ مدح الشّا به المتقين، ووعدمْ بذلكُ ثوابي الدنيا والآخرة.






 ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياً، ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى.

. كُتُتْتَتَمْوَونَ
 أي طيبة نوسهم بلقاء الشا، طاهرين مْن دنس الظلم لأنفسهم، طيبّى





(1) سورة الزخرف، آية: v .

ثباتكم على التقوى والطاعة، فإن قلت: كيف الجمع بين هذا وبين قوله النووي: لا تعارض بين الآية والحديث، لأن معنى الآية أن دخول الانيل الجنة بسبب الأعمال، والتوفيق للإخخلاص وقبوله بفضل من الله تعالىى .






 بتعذيبهم وإهلاكهم
 لأنفسهم، لأن عاقبة ظلمهم راجعٌ إليهم.

. يَسْتَزْ







艮



 وطعناً في الرسالة، متمسكين بأن ما شاء الشا يجب، وما والـوا لم يشأ يمتنع،









 وإلجاء.








 عاد وثمود، ممن حقت عليهم الضلالة والعذاب، لعلكم تعتبرون حين تشاهدون آثار الهلاك.

竍 .


 كفرة قريش أي إن تحرص على هدامم فلست بقادر على ذلك، لأن الها لا
 الهداية، أو يدنع العذاب.

 واستدلوا بأن الشيء إذا فني وصار عدماً محضاً، لا يعود بعينه، بل العـيألد



 تعالى، وعدم وقوفهم على سر التكوين.

．（a）余
信
 جاء به الشرع المبين


 والعاصي، والمتق والمبطل ．
．
为

 إيجاد كل مقدّر على الشّ تعالى بهذه السهولة، فكيف يمتنع عليه البعثُ، اللني هو بعضٌ منه؟؟．





 فتـدوه، قـال ابـن عبـاس：بوأهمـ الشا المـدينة المنورة، فجعلهـا لهـمـ ذار

هجرة. . والآية تدلُّ على فضل المهاجرين، إلا أنها إذا لم تكن خالصة شا

 يعجل لهم في الدنيا، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا إذا أعطى رجلاً من


 المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين.


 ويرضون بما أصابهم في الدين، وصيغة الاستقبال للدلالة على دوام التوكل .


 حين قالوا: ألهُ أجلُّ من أن يكون له رسول من البشر، ، فهلاَ بعث إلينا



竍


أهل الكتابِ أهل العلم والذكر، وفيه دلالة على أنه تعالى لم يرسل للدّلمعوة

 لا يعلم من الأمور الدينية.

ولَ


呂




 من العبر، ويحترزوا عما يؤدي إلى مثل ما أصاب الأولين.


 الشّ
 في حالة غفلتهم:




## .

 قبلهم، 'فيتخوفوا، فيأخذهم العذاب ومم متخوفون مترفبون لنزوله، فإنه



 يعاجلكم بالعوبة مع استحفافكم لها

##  






 الحسن رحمه الشّ يقول: ظلُّك يا بِن آدم يسجد لربك، وأما أنـا أنت فلا

 الثمس وانحدارها، تتحرك على مدار معين، بتمدير العزيز العليم، منفادة لما قُدُر لها، ملتصقة بها على ميئة الساجد الخاشع المنيب، منعادة لحكمه

إن الشا تعالى قد أعطى لكل شيء من المخلوقات، سمعاً، وبصبراً،
 الحق، فكل شيء يسبح الها بذلك اللسان، ويسجد لهِ بِبلك الطبِع، قال
 فلا يبعد أن يسجد شه كل شيء، وإن لم نفقه سجوده.
ثم بعدما بيَّن سجود الظطلال، شرع في بيان سجود المخلوقأت فقالً :

##  


 يدبّ فيهما من مخلوفات، ملائكة أو بسراً، لأن الدار الدبيب هو الحّركا




## .




 وجلَّ، أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه للمكلفين عن الإشرالك فقال سبحانه :
(إِّ
. 6 重
 تعبدوا إلهين، فإن الإله الحق لا يتعدد، وإنما ذكر العدد، مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك، للدلالة على أن مساق النهي هي الاثنينية وأنها منافية للألوهية، كما أن وصف الإله بالوحدة، للدلالة على أن المقصوده،



 في القلوب ولذلك تُدم المفعول، وكُرر الفعل، أي إن كتتم راهبين شبئاً فإياي فارهبون أي فخافون دون سواي.



 للإِنكار، أي كيف تتقون وتخافون غيره، ولا نفع ولا ضر إلاَ بيده؟.
.





غيره تعالى، والجؤار: :رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة، أي إليه ورحذه تجأرون، لعلمهم بأنه لا مفزع للخلقا إلاًا هو، فكأنه تعالى قالل لهم: فأين أنتم في حال السلامة؟.

## .




 بكمال قبح ما ارتكبوه، مْن الإِشراك والكفران بالمنعم المتفضل جلّ وعالِالِ .

## .

 في السرك كفران النعمة، وإنكار كونها من الها تعالى، لأنهم يضيفون كشف


 تهديد أي فعيشوا فيما أنتم فيه، إلى المدة التي ضرب الله الهُ عز وجل لكم .

## 

 يعلمون حقيقته، وتدره الخسينس من الجمادات، التي يتخذونها شبركاء له

تعالى، جهالة منهم وسفاهة، ويزعمون أنها تنفعهم وتشفع لهم عند الشّ


 من الآية التوبيخ لهم على عبادة الأوثان، وهي جمادات لا تضر ولا تنفع

## 

 الملائكةُ بنات الهّ، وإنما أطلقوا لفظ البنات على الملائكة، لاستتارهم عن


 ثم ذكر تعالى أن الواحد منهم لا يرضى بالبنت لنفسه، فكيف ينسبها له عز وجل؟.
.


 روحه، ووصل إلى الأطراف، ولا ولا سيما إلى الوجه، فتلانلألألوا الوجه، وإلذا



㢄





 دسيس القوم.
قال أهل التفسير: إن مُضَر، وخُخزاعة، وتميماً، كانوا يدفنون البنات
 فيخافون عليهن من الأسر، ونحوها زوجة أحدهم، توارى من القوم، إلى أن يعلم ما يولن لها له، فإن كان كان ذكراً،

 جبة من صوف أو شعرّ، وجعلها ترعى الإبل أو الغنبم في البادية، وُوإذا أراد أن يقتلها، قال لأمها: زيّنها حتى أذهبَ بها إلى إلى أحمائها، ويكا ويكون قد




 معناه: ألا ساء ما يحكمون في وأد البنات.


 السوء، الذي هو كالمثل في إلقبح، وهي إيثار الذكور، ووأد البنات لدفع




 بكمال القدرة وأَكْكِيْرُ الذي يفعل بمقتضى الحكمة والمصلحة.

##  .





 بسبب ظلم الناس؟ أُجيب بأنها مخلوقة لمنافع البسُر، فهي عذاب للبّا

 المحدَّد لهلاكهم، لا يتأخرون برهة يسيرة من الزمن ولا ولا يتقدمون
 أن يضاف إليهم بما شاع فيهم، وصدر عن أكثرهم.






 الدين الحق الذي نحن عليه، وفيل: كان في العربّ جمعٌ يقرُورن بالبعّث،
 ويقولون: إن ذلك الميت إذا حُشر فإنه يُحشر معه مركوبُه فيركب علئر عليه


 والفَرَط: بفتحتين المتقدم لطلب الماء.

##  

㢄




(1) حكي أن أبا يوسف ردَّ الثُهادة على واحد من أقرباء هارون الرشيد، فشيكي للخْليفة
 فإن كان صادقاً، فلا تعبل شهادة للعبد، وإن كان كاذباً فلا شهادة للكاذب!! !

##  




 حق الكل.

重
.
 وتوطثةٌ لما يعقبه من أدلة التوحيد، لأن المقصود الأعظم من القرآن آلن الكريم





 الآذان لأن من لا يسمع بقلبه، فكأنه لم يسمع.
 .
 فِبُطؤِيهِ أي بطون الأنعام والتذكير لمراعاة جانب اللفظ، فإنه اسم جمع



 الغذاء، وصل ذلك إلى معدته إن كان إنسانآ، والثى كرشه إن كان إن من


 يحصل الهضم الثالث، :وبين الكبل وبين الضروع عروق كثيرة، فينضضبُ







.





 والتأمل، ويعلمون بالضرورةة، أن هذه الأحوال لا يقدر غليها أحد إلا الهّه.

##  - يتِرْترنَ






 حرف التبعيض (من) لما أنها لا تبني في كل جبل، وفي كل شُجر، بل في البعض

## هِ .





 به عن الخطاب ليظهر منها من تعاجيب صنع الشا التي هي موضع العبرة



 الأجزاء لطيفة صغيرة، والنحل تلتقط تلك الذرات بأفواهها وتذهب بها إلى

بيوتها لتدخر لنفسها غذابها، والقائلون بهذا فسروا البطون بالأفواه لأن كل تجويف في داخل البدن فإنه يسمى بطناً، وكذا ههنا (من بطونها الْانها أي من





 سائر الأمراض، إذ قلَّما يوجد معجون لا لا يكون فيه عسل، مِّ مع أن التنكير

 شفاء لكل الناس، أو لكِل داء، وفي كل حاله، بل لمَّا كان شفاء للبعضن،








 تفغًر في اختصاص النحلا بتلك الصنائع الدقيقة، والأفعال العجيبة، جزّا قطعاً بأن لها خالقاً قادرآ، يلهمها ذلك، ويهديها إليه، وألهمها أيضاً أن
 العسل.

تجعل عليها أميرآ نافذ الحكم فيها، ويكون مذا الآمر أكبرها جثة، وهي تطيع،، وتمتثل أمره، وألهمها الش تعالى أيضاً، أن جعلت عليا
 وتدور وترعى ثم ترجع إلى بيتها، ولا تضل عنها، ولما الما امتاز هذا الـا الحيوان الضعيف، بهذه الخواص العير العجيب، الدالة على مزيد اللذكاء والفطنة، دل ذلك على الإلهام الإلّهي

##  .


تكونوا شيئاً مذكوراً، ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب أحوالي ألمال ما ذكر

 ضبطوا مراتب العمر في أربع: الأولى: سن النشوه والئون والنماء، ونهايته إلى









(1) سورة الإسراء، آية: • •.

تبل موته




 عن أنس قال: كان ولْ

 أعماركم
 إلا بتقدير مقادر حكيم، :ولو كان ذلك مقتضى الطبائح، لما بلغ التفاوت هذا المبلغ.

##  .

 غني ومنكم فقير، وهذاً التفاوت غير مختص بالمالد، بل هو حاصلّ فل في

 وذلك أنَّا نرى أكيس الناس، يفني عمره في طلب المقدر من الدنيا، ولا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يس، آية: } 1 \text { (1) . } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

يتيسَّ ذلك له، ونرى أجهل الخلق تنفتح عليه أبواب الدنيا، ولو كان السبب الجهدَ والعقلَ، لما رأينا هكذا، فعلمنا أن ذلك بسبب قسمة القسَّا
 مصاحباً لبعض الناس في بعض الأسفار، وكان ذلك كثير المال، ربما حضرت الأطعمة الشهية، والفواكه العطرة عنده، وما كان يمكا يمكنه تناول



 التصرف، فححيث لا يرضون بمساواة مماليكهم لأنفسهم، وهم ألما ونمالهم





 الهّ تعالى، كما أن أهل الطبائع يضيفون الأثنياء إلى الطبيعة.
.


(1) لقد شرغ الش عزًّ وجل الزواج حفظاً للنسل، وصيانة للبنر من الأمراض والآنام، =







 الصلة للاهتمام ولرعاية الفواصل .


- وَلَا يَسَتَطِيعُونَ



 والأرض رأساً، لأنها مَوات لا حراكُ بها .
=


 والمهر، وغير ذلك تقديراً منه لأهمية الدور العار العظيم الذني يتم علبه بناء الأسرة، وهنذه السُروط وضعها الإسلام لتكون الأعراض مصونة من المججون والعبث، فتدبَّر حكمة الها سبحانه! !


## 

 أي لا تشركوا به شيئاً، والتعبير عن ذلك بضرب المرا المثل، للقصد إلى النهي


 أي إنه تعالى يعلم كنه الأشياء، وأنتم لا تعلمون، فدعوا رأليكمّ ألمّا وقفوا مواقف الامتثال، لما ورد عليكم من الأمر والنهي، ويجوزِ ألن ألْ يراد فاد فلا
 ذلك، فتقعون في مهاوي الردى والضلال.

## رِّ <br>  



 والمأذون، واحتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا لا يملك شيناً أو وَمَن



 الموصوفون بما ذكر؟ فحيث لم يستو الفريقان فما ظنككم برزَّاق العالمين حيث ثشركون به ما لا حياة له من الجماد ولا نفع؟ وأَلْمَمْدِّلِّهِّهِ أي كله


 بموجبه عناداً .







 منطيـق، فَهِمّْ، ذو رأي وْكفـايـة ورشـد ينفع النـاس بحثهــم علـى العــلـ
(1) ضرب الش تعالى مثلين بديعين: الأول: ضربه لنفسه سبحانه وللأوثان، فالها هو



 يعقل ولا ينطق، بل هو أبكم القلب واللسان، ومع هذا هو عاجز لا لا يقلر على شئ
 متكلم، ينطق بأفصح بيانّ، وهو على طريق مستقيم؟.
 صالحة، ودين قويم، وهذا مثل ثايْ ضربه الله عزَّ وجلًّ لنفسه، ولما ولما يُفيض
 وهي كَلّّ على عابديها، لأنها تحتاج إلى الحمل والحندمة .









 أسرع ما يكون، فهو قادر على ذلك، فيقدر على أن أن يحيي الخلائق دفعة، كما قدر على إحيائهم متدرجأ، وقد قرَّب العلمُ في هنا هذا العصر ، أمر البعث
 وإنما هلاك الأشياء وفناؤها، عبارةٌ عن تحلل موادِّها، وتفرتها، وبا وبما أثبته

 اللذرة التي يولد منها الإنسان، وزعم أنه يمكن باتخاذ الانجاذ وسائل لتغذية المضغة، في حرارة كحرارة الرحم، أن تتولد فيها الأعضاء، حتي إنى تكون
 الكون، فأُججوا بنظرياته، ولم ينكر أحد منهم إمكان ذلك، وهذا وإن












 السمع، لتسمعوا مواعظ اله، والأبصار لتبصروا دلائل الشه، والأفئدة لتعقلوا عظمة الهُ عزَّ وجلَّ .
 مذلَّلات بلطيران، بما خخلق لها من الأجنحة، والأنباب المساباعدة لهـ، وتسخير الهواء للطير لتطيز فيه كيفَ تشاء، وفيه تنبيه على أن الطيران' ليس
 في الهواء المتباعل من الأرض، والجوٌ: هو الفضاء الواسع بين السماء

 يتتضيان السقوط، ولا علاقة من فوقها، ولا دعامة من تحتها ولا ذَلِكَ (الذي ذكر من تسخير الطير للطيران، بأن خلقها خلقة تتمكن بها منا منه بأن جعل لها أجنحة خفيفة، وأذناباً كذلك وجعل ألجسا ألجادها من الخفة


 عن الخالق، وإن كانت هذه الآيات آيات لكل ذوي العقول.

## 锶  

 دلائل التوحيد، التي ذكرها الله عزَّ وجل في هذه السور




 أي يوم ارِتحالكم، في الحمل والنقل، يقال: ظَعَن ظعناً أي ارتحلِ وِ وَيَّمَ


 مدة من الزمان.

 . .


 آَكَنَّنًا مواضع تسكنون فيها من الكهوف، والمغارات، وألسروب













## 

重
 تبليغ دعوة اله، وقد فعلتَّ، وحسابُهْم على الهُ تعالى.





 آلككفِرُوهِ| أي المنكرون بتلوبهم غير معترفين بما ذكر .

. يُتْتَعْبَونَ






 الشكوى والعتاب، واستعتب طلب الإِعتاب، والُُتبى اسم من الإعتاب.

















. .


 :ينصرونهم ويشفعون لهم .
(1) سورة الأنبياء، آية: •ع

 بالإذن بالثفاءة، فلا تنافي بين النصين، والله أعلم

## 为 

 بالمنع عن الإسِالم، والحمل على الكِّ كانوا يستحقونه بكفرهم استمرارهم على الإفساد، وهو الصدُّ المذكور .

##   



 المجيء على البعث، لكمال العناية بشأنه وشهلائهم كقوله تعالى: والفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداهِ؟ وقيل على أمتك والمراد به يوم الثقيامة، وتم الكالام

 فيكون كالدليل على كونه
 النبي |هتديتم||(1) وقد اجتهدوا وقاسوا، فكانت السنةً، والإجماعُ، والقياسُ
(1) الحجديث أخرجه رُزَين، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ونسبه لابن عساكر، =

مستنداً إلى تبيان الكتابن، ولم يضر ما في البعض من الخفاء في كونه




## هِ


 التوسط بين طرفي الإفراطط، والتفريط، وهو رأس الفضائل كلها، وينجرج


 والترهب، فظهر بهذه الأمثلة أن العدل واجبُ الرعاية في جميع الأْمور"(1)، ومئ الكلمات المشهورة (پبالعدل قامت السماونات والأزض



 والإحسان في المكافأة أن تحسن إلى من أساء إليك، ومن الإِحسان الشفقةُ
=

 والاجتناب عما نهى الهّ عنه، والعدل بينه وبين نفسه: منعها مما فيه هلاكها ولها وإذلالها والعدلُ بينّه وبين الخلق : بذل النصيحة إليهم وترك الخيانة معهم .





 على الناس، والتجبر عليهم، وهو من آثيار آثار القوة الوهمية الشيطانية، التي
 وهو مندرج في هذه الأقسام الثلاثة، ولذلك قال ابن مسن مسود رضي الشا




##  

 للرسول
 رسول الهِ مطلق الأيمان، وخَصَّ الأيمان بالذكر، تنبيهاً على أنه أولى أنواع العهد
(1) روى مسلم عن عبد الشا بن عمر رضي الشَ عنه أن النبي
 (r) أقرل: ولهنا يفرأها كل خطيب على المنبر في صلاة الجمعة: وإن الشا بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرونه لتكون عظة جامعة للناس كلهم.





 والعهود، فيجازي على ذلك.
 لقوله خير، ثم ليكفر عن يمينه||(1) ففيه ترغيبٌ وترهيب، والمراد ما تفعلون.








 الضمير أي ولا تكونوا 'مشابهين لامرأة شأنها هذا، حال كونكم متخذين
(1) الحديث أخرجه الشبخان؛
 الإِفساد ما لم يكن منه، وقيل : الدَّخَلُ أن يظهر الرِّ الرجل الونا
 مالاًا هذا والزيادةُ قد تكون في العدد، أو في القوة، أو بالشرف



 أي يختبركم بكونكم أربى، لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد اللّ، وبيعة



المبطل






 الهداية والضالال.



تأكيداً ومبالغةً في قبح المنهي عنه، أي لا تتخذوا أيمانكم مكرآ وغدراًا،







 عَظِيمرّه أي ذلك الجزاء الذي تذوقونه عقاب شديد.
.

 يَعِدُون من حطام الدنيا ضِعناء المسلمين، ويشترطون عليهِم الارتِّاد
 يعدونكم تعليل للنهي على طريقة التحقيق .


 عن الدخول في الإِسلام ولهذا فاله: \$وتذوقوا السوء بما صديدتم عن سبيل الشا

. مَاكَ

 , والأخروية وِّبَقِّ
 الصالحات، والآية دليل على أن نعيم الجنة باق وخالد، لا كما زعم بعض

 الحمل على الثبات في الدين، أي واله لنجزينَ الكفار، وعلى مشاق التكاليف، التي من جملتها الوفاء بالعهود (أَجْرَهُ



 معنى لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم،، نعطيه الفرد الأعلى منها.









 فظاهر، وأما إن كان معسراًا فيطيب عيشه بالقناعة، والرضا بالقـنسمة، وتوقع
 فإنه إن كان معسراً فهو التعيس، وإن كان إن موسرآ فلا يدعه الحرجن وخون
 نفعل بالصابرين، ونعطيهم الأجر الوافي على أحسن الأعمال، مع التجاوز عن السيئات.

## .

侵

 القرآن، من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة للتنبيه على أهمية القرآن
 للندب، وهذا مذهب الجُمهور وعند بعضهم للوجوب، وظاهر الآية يدل
(1) سورة الفرقان، آية: : זY .


 يستعيذ في بعض الأحيان بقوله : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من نْفْخه، ونْفْثه،


على أن الاستعاذة بعد القراءة لأن الفاء للتعقيب، ومذهب الجمهور من
 القراءة، وعن ابن مسعود قال: ا(قرأت على الرسول
 الرجيم" هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ"،
 .

 وما يذرون، فإن وسوسته لا تؤثر فيهم، إلا على غفلة، ولذلك أمرون ألـا بالاستعاذة.

## .





 الشّ وبين تولي الشيطان، وأن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من يتولى الشيطان، من حيث لا يحتسب، ففيه مبالغة في الحمل علي على التوكل، والتحذير عن مقابله.




 من مصلحة في وقت تنُلبب في وقت آخر مفسدة، الانقلاب الداعية إلى ذلك، وما الشرائع إلا مصالح للعباد، في المعاش والمعاد، تذور حنبّبما'


 كان المشركون يقولون: إن محمدآ يأمر بأمر اليوم، وْينهى عنه غذاً، ويأتي

 يُعَلمُونَ يعلم ذلك، وإنما ينكره:عناداً.



 أي ملابساً بالحق الثابت الموافق كلحكـمة الإيمان بأنه كلامه تعالى، فإنهم إذا سمغوا الناسخ، وتدبروا ما فية من


 هو ملانم لتطور الزمن.





 الرومي" كان يصنع السيوف بمكة، ويقرأ التوراة والإنجيل وكان
 الذي يميلون ويشيرون إليه أعجمي، والعجميُّ : هو اللذي لا يُفصح في
 وفصاحة، والقرآن معجز بنظمه، كما أنه معجز بمعناه، فإن زعمتم أن بشرا يعلّمه معناه، فكيف يعلِّمه هذا النظم الذي أعجز جميع أهل الدنيانِّ والتشبث بأذيال هذه الخرافات، دليل على كمال عجزهم.

## 

 . آلِيمُ ويقولون فيها ما يقولون، يسمونها تارة افتراء، وتارة أساطير، وألخرى


 . أَكَ

الْ





 قال: لا، ثم قرأ الآية:
 كذب أعظم من تكذيب آبات الشا تعالى!!






 وأبويه على الارتداد، فأناه أبواه فقتلوهما، وهما أول شهيدين في الإِسلامه،

 رسول الهُ

لك؟! إن عادوا لك فعد لهم بما قلته(1") وفي هذا دليل على جواز الاز



 الإِيمان .


 (和






 غغلة أعظم من الغفلة عن تدبر العاقبة.
(1) أخرجه ابن جرير الطبري // الإسام، المختصر، وهي رواية عن ابن عباس، وقد ذَكر أن أمه السُميَّه أول شهيدة في الإسالام، قتلها أبو جهل اللعبن، وانظر محختصر ابن كثير


居
 الدخلد، ورأسُ مال الآخرة الإيمانُ، ومن ضيَع رأس ماله نهو خاسر .






 على ما صنعوا وتحتَّلوا في سيليل الإسالام.








## 

 .


 فكفروا به، وبالغوا في إيذائه، فلا جلا جرم سلط الها عليهم البلاء، وعذبهم












 آنتَهِ نعمة قليلة حيث أوجب العذاب، فما ظُنك بكفرانِ نعم كثيرة؟
(1) سورة إبراهيم، آية: rV.

 على طريق الاستعارة المككنية، روي أن ابن الرواندي قال لابن الابن الأعرابي : هل يُذاق اللباس؟ فال البن الأعرابي': لا بأس ولا لـا لباس يا أيها ألنسناس،
 ابن الرواندي الطعن في هذه الآية، وهو أن اللباس لا يذا يلا
 وأفصحه، كما قال الشاعر :

 يَصْنَعُونِب| من الكفر وْوالجحود على وجه الاستمرار بحيث ضاز كفرأن النعمة كأنه صنعة لهم.
 .



 التباسهم بما هم عليه من الظلم، الذي هو كفران النعمة، وتكذئب
(1) ابن الروانبي هذا كان معروفاً بميله إلى الإِلحاد، وفي قلبه ظلمة الشُكٌ والضضلال،
 و جفاء.

رسوله، وفيه دلالة على تماديهم في الكفر والعناد، وبه يتم التمثيل، فإن
 مشابهةٌ لحال أهل تلك القرية، من غير تفاوت بينهما، كيف لا، وقد وند كانوا في حرم آمن، ويتخطف الناس من حولم الهم الخخوف، وكانت تجيء إليهم نمرات كل شيء، ولقد جاء جاءهم رسول منهم،




عادوا إلى الكفر والضلال.


 عاقبته، والمعنى: وقد استبان لكم حال من كفر بأنعم الشا تعالى، وتكنـي




 زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة، عبادته تعالى!! .

㢄




病
 الأثياء الضارة كالميتة، والدم ولحم الخنزير . . الخ .


 العرب في الجاملية، يحلّون أثنياء، ويحرمون أثشياء من عند أُنسهم،،

 بكثف حقيته للناس ويعرُّف، كتولهم: وجهُها يصفُ الجمالُ، وعينُها





لمَّا حصر تعالى المحرمات، بالغ في تأكيد ذلك الحصر بهذه الآيَّة.

##  <br> 


 حيث فعلوا ما عُرقوبا به، وفيه تنيه، على الفرق بينهم وبين غيرمّم في التخريم، وأن التحريم كما يكون للمضرة، يكون للعقوبة.

##  

我 الجهل بالهُ وبعقابه(")، وعدم التدبر في العواقب، لأنَّ السوء لفظ جامعٌ






## . .

 ما لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة، حسبما فيل:
 وهـو رئيس أهـل التـوحيـد، وقـدوة أصحـاب التحقيقن، جـادل أهـل


 (受

(1) الجهل أقبح من الخطأ وفوف الخطأ، فالمجتهد إذا آخطأ لا يسمى جاملاَّ، ومن يفعل القبيح نهو الجاهل، الذي يستحن العقاب، ولهذا جاء اللنظ في الآلية: ولأعملوا السوء بجهالةه ولم يقل بخطأ، فتدبر دقائت التعبير القرآني.

ليردًّ على كفار قريشُ في قولهم نحن على ملة أبينا إبراهيم، وعلى اليهود
 نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين｜（1）

## ．

（



## ．



 الجنة．

$$
\begin{aligned}
& \text {. } \text { 亩爰 }
\end{aligned}
$$

 منزلة نبينا
 الذي عبر عنها آنفاً بالصراط المستقيم، والمأمور به الاتباع الماع في الأصونل، دون الشبرائع المتبدلة بتبدّل الأعصار، ويحتمل أن تكون المتابعة، في كيفية

الدعوة إلى التوحيد، وهو أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة، وإيراد

 تعريض بإشراك اليهود والنصارى.

.

 اليهود كانوا يذَّعون أن السبت من شعائر الإِسلام، وأن إبراهيم عليه السانيام


 واحداً للعبادة، وأن يكون ذلك اليوم يوم الجمعة، فأبوا عليه، وقالوا:



 فيجازي كل فريق، بما يستحقه من الثواب والعقاب.






 بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة، من الرفق واللين، واختبار الؤجه






 وبمن يهتدي إليه، وبعدما أمرب بخطاب يعمُّ الكمال فقال تمدست أسماؤه:



 إيجابُ مراعاة العدل، فإن الدعوة المأمور بها لا تنفك عن ذلك وَكِّلِن




من روح البيان بتحقيقنا
 الانتصار بالمعاقبة، وإنما قيل: صريحأ بما نُدب إليه غيره، لأنه أولى الناس بعظائم الأمور، لزيادة علمه

## 

 .





 أي من مكرهم بك فيما يستفبل، فالأول نهيٌ عن التألم بمطلوب فات والثاني نهيّ عن التألم بمحذور من جهتهم آت، وهما من لوازيم الصبر، لزيادة التاكيد.

## .

 بالمعية الولاية الدائمة، لا يحوم حول صاحبها شائبة شيء، من الجزع
 تعالى على أن كلاَ من الصبر، والتقوى، من قبيل الإحسان، كما في قوله
 ابن حيَّان عند القرب من الوفاة：أوصِ، فقال：إنما الوصية من المال، ولا مال لي، ولكني أوصيكم！بخواتيم سورة النحل ．


 والسلام على أفضل خلقه وآله وصحبه أجمعين ．
＂اتم بعونه نعالى تفسير سورة النحل＂،
米半井
（1）سورة يوسف، آية：• 9.


مكية وهي مائة وإحدى عشرة آية

(\$

 بالأحاديث النبويَّة الصحيحة، وذلك يعطبه قوة اليقين، ومنكر الإلمراء من

 بعبده رسول الش (العبده للإيذان بتمحضه



(1) إنما ورد اللفظ وليلاًِ) بالظرف ليفيد انه كان في جزء وطائفة من الليل، ولو قال أسرى بعبده الليل لأفاد جميع اللبل، نتنبه لدقاتن أُسرار القرآن .




 المكرمة، فإنها كلها حرم وكان قبل الها لا كما زعم بعضهم أنه كان روحانياً، والحق أنه كان جسمانيآ، علي ما ما
 التعجب، فإن الإسراء اللروخاني ليس في الاستبعاد والاستنكار، وخرا وخرق العادة بهذه المثابة، لأن كثيرآ من المؤمنين يسيرون بأرواحهم إلى الـا أقاصي الدنيا، ويشاهدون ما فيها من العجائب، فإذا كان الإنا الإنراء بالروا بالروح فقط فأين



 الحككم والاختلاف برهانٍ قويٌّ عَلى قوة الدين الإسلامي، الذي لا لا يالخذ أتباعه إلاَ بالوضوح والصراحة التامة، وقال طائفة كان الإلإسراء إلى بيت




 هذا، ولا خطر ولا ضرر في تحديد اليوم ، فالعبرة في حدوث الشيء لا
 صصتح البخاري .

 والدنيا، لأنه مهبط الوحي، ومتعبَّد الأنبياء عليهم السالام، وهو مورئر محفوف بالأنهار الجأرية، والأشجار المئمرة، فدمشق والأردن، وفلسطين من المدن
 وتقريباً للإسراء إلى قبول السامعين، كما سألوا وفالوا: هل تستطيع أن





 ذلك، وفيه إيماء إلى أن الإسراء ليس إلا لتكرمته

 يدعو أهلها إلى الإسِلام، فما أحسنوا استقباله، بل أساؤوا إليا إليه، فرجع حزيناً إلى مكة، لوقوف قريش بالمرصاد في طريق رسالته، فكأنما طاف بنفسه وروحه العالية، وكأنما رأى أنه مححوط بألعداء الإسانام جانب، مع قلة أنصاره، فكان في حالة لا يمكا وان الت التعبير عنها بالقلم، لشُدة




 المقربون، وفيها حِكَم كثيرة غير هذا.






 أي ربَّاً تكلون إليه أموركم.


 بإنعامه تعالى، في ذكر إنجاء آبائهم من الغرق، في سفينة انوح علبه


 ببركة شكره، وحث للذريّة على الاقتلاء به.

. 6




الدماء، وقتل الأنبياء، وقتل زكريا ويحيى، وقصد قتل عيسى عليهم السلام
 وتفرطن في ذلك مجاوزآ للحدود.

##  .


 بجناياتكم أناساً جبارين للانتقام منكم، ذوي توة وبطس في في الحروب"(1)،


 المسجد، وذلك تولية بعض الظالمالمين بعضاً، مما جرت برا بها السُّنَّة الإِلهية


##  

 فعلوا بكم ما فعلوا، حين تبتم ورجعتم عن الفساد والعلو، وذلك حين
(1) قال المفسرون: إن بني إسرائيل لما انتهكوا المحارم، وسفكوا الدماء، سلّط الش
 وجنوده، وهذا أول الإفسادين في الأرض، وتضاء الشّ على بني إسرائيل ليس قضاء
 سبحانه وتقالى منهم، نهو قضاء علم بما سبحدث، نتنبه والشّ يرعاك! .


 لنصرته، جمع نفر، وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو .

中





 ليجعلوها بادية فيها آَثار :المساءة

 الروم، ودخل مذبح قرابينهم، فوجد فيه دماً يغلي فقتل على ذالك الكا الذم
 نقالوا: إنه دم يحيى بن زمكريا عليهما السلام، فقال: لمثل هذا ينتقم ربكم منكمr.
: .
 عقوبتكم، وْقد عاذوا فأعاد الها النقمة بتسليط الأكاسرة، وضرب الأتاوة









 هِّمُ وبحسب التضعيف عشر مرات فصاعداً.

## .




 أفظع والآية ترد على القول بالمنزلة بين المنزلتين، التي فال بها المعتزلة، حيث ذكر تعالى المؤمنين وجزاءهمم، والكافرين وجزاءهم.








 اللهم دمٌّره ونحوه

## 信  

 الهداية، بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآلاقاقية، التي كـر
 الوجودي، إذ منه ينسلخ النهار، وفيه تظهر غرر الشههور، ولتر وتب آية النـهار عليها بلا واسطة، أي جعلنا الليل والنهار بهيآتهما، وتعاقبهما، والختلانفهما في الطول والقصر، على وتيرة عجيبة، تحار في فهمهما العقول، آيتين تدلان على أن لهما صانعاً حكيماً، قادرآ، عليماً، تهديان لملة التوحيد، أي جعلناهما علامتين عظيمتين على وحدانية الش، وكمال قدرته جلّ وعلا.

ثم إن مصالح الدنيا لا تتم إلا بالليل والنهار، فلولا الليل لما حصل السكون والراحة، ولولا النهار لما حصل الكالِّا
 مظلماً، وجعلنا الآية التي هي النهار مبصرة، أي مسرقاً بالنور والضياء

 الفلكية، بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادر النور، له أثر عظيم في











 الكتاب تبيانآ لكل شيءه فظهر كونه هادياً للتي هي أقوم.
 باختياره، كأنه طار إليه من عُشٌٌ الغيب، ووكر القَدَر، أو ما وقع له في






 عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما اللني عن شمالك فيحفظ سيئتك، خحتى إذا مـتُّ، طُويـت صحيفتـك، وجُعلتت معـك في قبرك كـت حتى تخرج يـوم القيامة، ويقال لك:

## .


 لكفى، وحسيبا تمييز بمعنى الحاسب، أو بمعنى الكافي، ووضع موضع






 والآية دالة على أن العبد متمكن من الخير والشر، وأنه غير مجبور بعلى
 وزرَ نفس أخرى، ختى يمكن تخليص النفس الثانية عن وزرها



 فإن جزاء الحسنة والسيئة، اللتين يعملهما العامل، لازمُ له، وإنما الذي

 الإضضال، لا لا جزاء الضالال، وإلنما خصر التأكيد بالجملة الثانية، قطعاً




 ويردعهم عن الضلال، ويقيم الحجج، ويمهد الشرائع، والمراد بالعذاب المنفي إِمًا عذاب الاستئصال وهو المناسب لما بعده، أو الجنس الشامل للدنيوي والأخروي
قِّ . فَدَّرْتَهَاتَّتَمِيرًا


 خصَّهم بالذكر لأنهم أسرع إلى الحماقة، وأقدر على الفـلى الفجور، وعدم التعرض للمأمور به، لظهوره، وأنَّ المراد به الحق والخير، لأن الشه لا يأمر

بالفحشاء، :قال أكثز المفُسرين معناه: أنه تعالى أمرهم بالأعمال الصالحة،





> بَصِيرً




 عليها

##  

 بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل كالألمباب



 له وتقيد المعجل والمعبل له بالمشيئة والإرادة لما أن الحكمة لا لا تقتضي وصول كل طالب لمرامه، ووهكذا الحال، ترى كثيراً من هؤلاء الفجار

يتمنون ما يتمنون، ولا يُعطون، فاجتمع عليهم فقر الدنيا، وفقر الآخرة

 عظيم لهوّ لاء الضهالين الذين يتركون الدين لطلب الدنيا وربما فاتتهم اللدنيا،


 تحصل للكافر، مع أن عاقبتها المصير إلى عذاب الله .






 الطاعة وعن بعض السلف، من لم يكن معه ثلاثلاث، لم ينفعه عمله: إيمانٌ

ثابت، ونيّة صادقة، وعملٌ مصيب، وتلا هذه الآية.

.





 الإلهية.

##  -


 وصعلوك، تعرف بذلك مراتب العطايا الآجلة، ودرجات تفاوت أهلها، وقد بيَّن الها تعالي وجه الحكمة في هذا التفاوت في نوله سبحانه:



 ودركاتها، روي أن قوماًا من الأشراف فمن دونهم اجتمعوا في باب
 سهيل بن عمرو: دعوا إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنال، وهذا باب ابـاب عمر


. .
(1) سورة الزخرف، آية: بّب.
(Y) سورة الأنعام، آية: 170 (Y آبية)





 ينصركم من بعدهوه؟ جعل الخذلان بمقابلة النصر .





 كنفك وكفالتك، وتقديمه على المفعول للتشويق، فإنه مدار تضار تضاعف
 والعجز، فيصيران عندك في آخر العمر، كما كنت عندها الْمها في أول العمر

 النهي عن نسائر ما يؤذيهما بدلالة النص، وقد خلا ونص بالذكر بعضه إظهاراً

(1) قيل كل اللنوب يؤخر النّ' نعالى من عقوبتها ما شاء، إلاً عقوت الوالدين فإن الش يعجّله لصاحبه قبل الممات.


 الكفر، ولا يدعومما بأسمائهما، فإنه من الجفاء وسوء الأدب، وديِّن اللُعُار والفُجَّار .
 . 6 毛

 جناحه، ولهذا صار خفضُ الجناح كناية عن حسن التربية والتواضنع فكأنها




 شفع الإحسان إليهما بتوحيده سبحانه، ونظمهما في سلك القضا فياء بهما معاً، ثم ضيّف الأمر في باب مراعاتهما حتى لم يرخصى في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر، مبح ما لـ من موجبانت الضَّجَر، وختمها بأن جعل رحمته التي وسعت كل شُيء مشبهة بتربيتهما، والدعاء مختصن بالأبوين المسلمين، وقيل : إذا كانا كافرين يدعو الله لهما بالهداية والتوفيق، سيثّل
 أواخر التشهدات(1) : روى الشبيخان عن أبي هريرة رضي الشا عنه أنه قال:
(1) حقوف الوالدين على الولن كثيرة ومنها: الإنفاق عليهما، والكسوة إن احتاجا إليها، =

جاء رجل إلى رسول الله
 وروى مسلم عنه قال : سمعت رسول الشَ أنفه، ثم رغم أنغه" قيل : من يا رسول الش؟ قال: امن أدرك أبك أبويه عند الكِبَر أحدهما، أو كليهما ثمم لم يدخل الجنة|"(Y) وروي أيضاً عن عبد الله بن مسعود فال : سألت رسولَ الهَ أيٌّ الأعمال أحبٌّ إلى الله؟ قال : پالصالاةُ لوقتها، قلت: ثم أيٌّ؟ قال برُ الوالدين؛ قلت: ثم أيّيّ؟ قال: الكههادُ في
(r) ${ }^{\text {( }}$ (الهبيل

.



 من نوع تقصير، أو أذية، ويدخل فيه الجاني على الأبوين.
=
 ويا أمي، وأن يمشي خلفهما، والدعاء لها رالهما في كل صلا صلاة وفي جميع الأوقات والأحيان: : ربي ارحمهجما كما ربياني صغيراً.




119

## 

 النفقة، وإذا لم يكن من المحارم، فلا حق لهم إلا إلمودة، والزيازة،



 سئل عبد أله بن مسعود |رضي الشا عنه عن التبذير، فقال : إنفاق المال فيال في غير حقه، وقد أنفق بعضهم في خير فأكثر، فقال له صاحبه: لا خير في في السَّرَف، فقال له المحسن : لا سَرَف في الخير .

重 . كفْوُ






 التبذير من باب الكفران.
(1) سورة الزخرف، آية: حبُ



 عنده، أعرض عن السائل وسكت حيات، فأمر بتعهدهم بالقول الُول الجميل،
 جميلًا، تطيُب به قلوبهم، أو فل رزقنا الهّ وإياكم من فضله.

## 

.

شُحِ الشُحيح، وإسراف المبذّر، زجرآ آلهما عنهما، وحملاُ على ما با بينهما

 التصوير بأقبح الصور، وغائلة الإسراف في آخره بين قبحه في أثرهم، فقيل:
 احتجتَ وندمتَ على ما فعلتَ الَ تَسْورًا أي منقطعاً بك لا شيء عندك من المال.

产
. 6 .

 فليس مأ يرهقك من نفاد ما في يدك إذا بسطثها كل البسنط إلا لمصلحتك产
 ولا تقبضـوا كـل القبـض، ولا تبسطـوا كـلَّ البسـط، فـالتفـاوت فـي أرزأق

 ．يَسَاءُ

##  ．受楊





 أقـدم الــوالــد علـى هــنْ العظيمـة، دل ذلـك علـى غلـظ القلـبـ، وفنـنـاد الأخلاق ．

## ．

(1) سورة الثّورى، آية: rv
 والنظر بشهوة، ونحوها فضهلا عن أن تباشروه، وإنما نهي عن قربانها

 (ؤَسَّةَ سَبِيَّا أي بئس طريقاً، لأنه يدفع صاحبه إلى النار، وهو طريق

لقطع الأنساب أيضاً.

##  














(1) سورة المائدة، آية: بّ.


التقاتل، يواخذه بالقصاص، أو بالدية، حسبما تقتضيه جنايته، وهو مخخيَر


 الواحد، كما كان يفعله أهل الجاهلية إذا كان المقتول شريفاً، فلا يرضون


 وظاهر الآية يدل على أن اللصاص يلمي يجري بين الحر والعبد، وبين المسلم والذمي، لأن أنفسهم داخلة في الآية لكونها محرمة.

##  <br> 


له، فلمًا نهى الله عن إتلاف اللنفوس، 'أتبعه بالنهي عن إتلاف الأأموال، لألنا لأن



 اَشَمَدْهُ







.

 بالميزان العادل السوي، اللني لا بخس فيه ولا زيف، والقسطاسُ الألصح أنه من لغنة العرب، ومو مأنخذٌ من القسط، وهو وهو الذي يحصل منه



 واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نتصان الكيل والوزن قليل، والوعيد الحاصل عليه شديد عظيم، فالعاقل من يحترز منه.

(1) سورة المؤمنون، آية: A.

لا تكن في اتباع ما لا علم لك به، من قولِ، أو فعل، كممن يتّبع مُسْلكاً

 أحوالها، وشاهدة على أُلحا




.







 والكبرياء، كيف تتكبر وتختّال وأنت أضعف من الأرض والجبال؟ .


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الفرقان، آية: سا }
\end{aligned}
$$





重






 وفي إيراد الإِلقاء، ازدراءٌ بالمشركين، وجعلٌ لهم من قبيل خَشَبَة، يأخذها آخذ، فيطرحها في النار .

. عَظِيمَا
 خالصاً، والهمزة للإِنكار، أي أفضَّلكم على جنى جنابه، فخصَّكم بأفضل



 العقول، بحيث لا يجترىء عليه أحد، حيث تجعلونه تعالى من قبيل الأجسام،
 الملائكة الذين هم أشرف الخلائق بالأنوثة، فيا لها من ضلالِّ ما أقبْحها!!.

## .






 أعداءك نفوراً.

## 




 سبحانه: : ولو كان فيهما آلهة إلا الهّ لفسدتا



 وما يقولونه من أن له شريكاً وأولاداً، في أبعد مر اتب العدم أعني الامتناع!! .

我

| على أن المراد بالتسبيح معنى منتظم كما ينطق به لسان المقال، ولـيان الـان

 الهُ تعالى بلسان الحال، عما لا يليق بذاته الأقدس، إذ ما ما من موجود إلأكا وهو يدلُّ على أن له صانعاً، عليماً قادرآ، حكيماً واجباً لذاته، أو يُسبِّحه












-     - 


(1) حديث حنين الجلع أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الانيباء.



 الدقيقة.


 هؤلاء الكفار المكذبين بالقرآن، أغطية وحجباً لئلا يفهموا القرآن، كمما جعلنا على آذانهم: صممْاً يمنعهم من الستماعه

 كانت قريش إذا سمعوا من القرآن ذم المشركين وآلهتهم فروا هرباً من سماعه.

全







r..

.

 يجدون طريقاً إلى الهدى والرشاد، فيخبطون في كلامهم بدون تبصر.
 .


 لتأكيد الإنكار، وفيه من الدلالة على غلى غلوهم في الكفر، وتماديهم في


 تعجيز وتوبيخ، لا أمرُ إلزام ليصبحوا من الحجارة والحور والحديد.
.
 .
 فإنكم مبعوثون لا محالة، والمعنى : إنكم تستبعدون أن يجدِّد الهُ خلقكم،

بعدما صرتم عظاماً يابسة، مع أن العظام بعض أجزاء الحي، فلِّس ببذْع











 الدنيا طويل، وما بقي منْها إلا القليل !!
قَكِلَاكِ


 انستعير لها اللدعاء، والإِجابة، إيذاناً بكمال سرعتهما، وبأن المقصونِد منْهما


(1) سورة ت، آية: 1 \&.

$$
r \cdot r
$$

"ليس على أهل لا إله إلاًا الهّ، وحشَّهُ في قبورهم، كأنيّ بأهل لا إله إلا الها يقـومـون مـن قبـورهـم، ينفضـون التـراب عـن رؤوسهـمب" ويقـوكـــون:



##  









 .



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الإنسان، آبة: } 7 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة العنكبوت، آية: } 7 \text { §. }
\end{align*}
$$

قولوا لهم هذه الكُلمة ونحوها، ولا تصرّحوا بأنهم من أهل النار، ‘ُلإنه


 أرسلناك مبشراً ونذيراً، فُدارهم ومز أصحابك بالمداراة، والاحتمال، وتركا المشاقة .

##  









 والزبور يشتمل على مائة وخمسين سورة، كلها دعاء وثناء، ليس إفيه أحكام.

##  .

لو


الملائكة، والمسيح، وعزير لا في الأوتان وِّ تِن دوْنِيه هِ من الملائكة

 غيركم، فمن لا يقدر لا يكون إلّهاً.







السلام






 التعذيب، كيف لا وكثير من القرى العاتية، أُخِّرت عقوبتها إلى يوم






 إرسالها لا لمنع مانع عنه، بل لإِضضائه إلى أن يحل بهم مثل ما حملَّ
 جرى به قلم إلضضاء، 'من تأخير عقوبات هذه الأمة إلى الآخرة، لحنكا


 لو أعطوها لكذَّبوا، كما فعل أسلانهم الأولون، وعنا وعند ذلك يستحقون
 لم يجبهم إلى ما طلبوا؛، لكيلا يهلكوا كما هلك الك السابقون.





 والفيضانات، والصواعقن، والزعد، إلا تخويفاً للعبَّد، لما يعقبها من العذاب المستأصل .

##   



 حسبما ذُكر في فاتحة السورة الكريمة، والتعبيرُ عن ذلك بالكِّ بالرؤيا لأنها وقعت في الليل، والعرب تقول: رأيت بعيني رؤيةً، ورؤيا، فال البخاري عن ابن عباس: "هي رؤيا عين أريها رسول الشا


 عن الرحمة، فإنها تنبت في أصل الجحيم، في في أبعد مكان من الرحمة،
 الزقوم، التي وصفها الشّ تعالى في سورة اللـيخان في قوله سبحانه :




 النار، فلا تؤثر فيها ولا تحرقها، ويرون أن في كل شجرة نارآ، فجاز أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير تفسير سورة الإسبراء /(1)/ }
\end{aligned}
$$

 الآيات، فإن الكل للتخويف، وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد
 فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات، لفعلوا بها ما فعلوا بنظأئرها، ولا ولا
 الحكمة أن لا يظهر الشّ لهم ما اقترحوه من الآيات.

##  <br> لِمَنْ

 حين أمرنا الملائكة بالسنجود لآدم، فامتثلوا للأمر وسجدوا ولألها له إلا إبلئس




 تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ نصَب على نزع الخافضن أي أأسجد لمن خلقته من طين؟ فاستخقً بذلك اللُّن والطرد منَ رحمة النّ.

##  

(1) هناك ثنياب يلسها رجال الإطفاء ويقتحمون النار بها فلا تحرقها، فلا يستبعد العألا
 غرائب وعجائب من صنع الإنسان، فكيف بخالق الأكوان؟.

重


 اله تعالى .
.
وها قَالَ آذهَبَ أي امض لشأنك الذي اخترته وهو طرد له، وتخلية ما

 كاملاّ وافرآ، لا ينصض لكم منه شيء.


.


 وراكب، مْن أهل الفساد، قال ابن عباس : إن له خيلاً ورَجِلاً من الإِنس والجن، فما كان من راكب يقاتل في معصية اله فهو من خيل إبليس، ومن








．象敛

الصادقين
 للنخلاص．عن إغوائكك، وِالتعرض لوصف الربوبية للإِشار بكيفية كفايته تعالى لهمه، أعني سلب فوته، عن إغوائهم بدفع كيله، ويعصمهم من




وإنما يشكل هذا كله على ما جَرَوْا عليه من جعل الخُطاب للتكليف؛ أمَّا إذا جعل الخطاب للتكوين، كما صرح به ابن كثير فلا إشكال（1）، لأنه عبارة عن بيان الواقع في صنفة طبيعة الشيطان．

受
．

$\qquad$




 لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد، والمقصود الأعظم في هذا الكتكاب الكريم دلائل التوحيد، فإذا امتد الككام في فصل من المّ الفصول،





㢄



 لنعم الرحمن .

##  .

,
 بكم، وحاصل المعنى: أن الجوانب كلها بالنسبة إلى قدرته عزَّ ورّ وجلَّ
 الهلاك، بل إن كان الغرق في جانب البحر، ففي جانب البرً الخسفُ

 ذلك، أو يصرفه عنكم؛ فُإنه لا رادَّ لأمره الغالب.

٪





 بطالبنا بما فعلنا، دَرْكاً للبأر، كما يفعله الأقوياء.



 المعاش، وغير ذلك مماللا يكاد يحيط به نطاق ألعبارة، ومن جمنلة ذلك





 على الشه من الملائكة، لأنهم مجبولون على الطاعة، ففيهم عقلّ بلا شهونة"،

وفي البهائم شهوةٌ بلا عقل، وفي الآدمي كلاهما، فمن غلب عقله شهوتها فهو أكرم من الملائكة، ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم"،
 وليس فيه دلالة على أفضلية الملائكة، فإن المراد ههنا بيان التفضيل ألميل في أمر مشترك بين جميع أفراد البشر صالحها وطالحهاها، ولا يمكن ألن يكا يكون ذلك هو الفضل في عظيم الدرجة، وزيادة القربة عند الشّ سبحانه.
 وهــا شـروع في بيـان تفـاوت أحـوالهـم في الآخـرة، بحسـب أعمـالهـم
 فيقال: (يا أهل كتاب الخير، ويا أهل كتاب الشّر" ويدل على أن الن المراد






 وهو القششرة التي في شِقُّ النواة، أو أدنى شيء كان، والفتيل مَتَلٌٌ في القلة والحقارة.

## .


 إلى رشده، ولا يعرف مأ أوليناه به من التكريم، فضهالْ عن شكرها، والبّيام
 الأول موجب للثاني، وفيه قولان: الأول: عممى البصيرة، والثاني : عممى


 الاستعداد، وتعطيل الآلإت بالكلية.

وَاِّ

 ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالا نفتخر بها على العربا وأن تخرم وادينا كما تحرم مكة وإن قالت العرب لم فعلت فقل إن الله أمرني بذلك
 ترون رسول الله وَّ

 وعرضوا عليه الأعوال الكُثيرة، والنُساء الجميلة، ليترك الدعوة، فأنزل اللّله


 اتبعتهم على أهوائهم لكنبت لهم خليلاً، ولخرجت من ولابتي
. Ir (1)

## . .


 تثبيتنا لك، لقاربت أن تميل إليهم شيئاً يسيراً، من الميل اليسير، القير القوة
 الركون إليهم، وهذا صريح في أنه العصمة بتوفيق الشا تعالى، وعنايته، وهذا تهييجٌ من الشه تعالى له، الهِ فلما نزلت كان

## 

.

 البارين، بمثل هذا الفعل غيرك، لأن خطأ الخطير أخطر، وكان ألان أصل

 العذاب، وينصرك منا.

## (التقليد الأعمى للأجانب"

لقد ضعفت في هذا العصر عصبية المذاهب، ولا سيما في الفروع، فإن الجهل بحقيقته صار عاماً، وبعض العلماء أعماهم التقليد، عن النظر
 المصالح، حتى اقتنع ححكامها الجاهلون في أكثر البلاد، بالن الثالن الشريعة لم تعد كافية، فصاروا يقلّدون الإفرنج فيما أشترعوا لأنفسهم من القوانين،

التي يرونها موافقة لعاذاتهم، وآدابهم، وعقائدهم، وتقاليدهم، وإن ولم تكن موافقة للمسلمين في شيء من ذلك، ولم يعقلوا ما في هذا التقُلبيد
 حسبوا بجهلهم أنهم بهذا يكونون كاللدول الأوروبية، في عزنها ونها وثروتها،
 أسلحة وآلات بأيديهم يذللون بهم أممهمّ، فلم يستطيعوا أن يقضّوا على

 القرآن والنبوّة، ومنهم من يشكا فـك في أصل الدين، أي وجود الالِّله وبعثة الرسل، كما بثو! فيها دعاة اللسياسة، يرغغبونها في قطع الرابطا ولبطة اللينية، التي
 عاقبة ذلك، وقوع العداوة بين الترك والعرب، غيَّر هؤلاء بفساد أمرائهمم

 يُحْسِنُونَ صُنْعَأه(1) 1 (1)

$$
\begin{aligned}
\text { يَبَبَثُوِبَ }
\end{aligned}
$$

受 بمعاداتهم



(1) سورة الكهف، آية: ع •1


 بين أظهرهم، وإضافتها إلى الرسل، لأنها سُنَّت لأجلهِم، على ما ما ينطق به


الَا






 والعشاء، وليس المراد إقامتها فيما بين الوفتين على وجه الاستمرار، بل بل


 رضي الش 'عنه قال: سمعت رسول الشّ صلاذً أحدكم وحده، بخمس وعشرين جزءاء، وتجتمع ملائكة الليلِ ومالائكُةُ النِهار في صلاة الفجر، ثم يبول أبو هريرة اترؤوا إن شئتم وإنَّ قَرَّآن

$\qquad$
(1) أخرجه البخاري رفم 720 بنحوه.



 لَكَ


 عن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول اللّ


 محمداً الوسيلة، والفضيّلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدتَه، حلَّتْ لـ (r) (re)

##  <br> 

 (أَخْرِجْن



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) أخرجه الثبخاري في صحيحه رقم \& (Y) }
\end{aligned}
$$

 النّاسبُ أَلاَ إن حزَب الله هم الغالبون .
. .




 (الباطل، إنَّ الباطل كان زهوقآ، جاء الحقُُ وما يُبدىء الباطلُ وما يعيد")




 ولإِبطـال المـذاهـب الفـاسـدة، ومشتمـل أيضـا علـى التنفيـر مـن الألألانـلاق

 (Y) الأمراض، يدل عليه قوله


 يدريك أنها رقيةه؟

ولما اعترف الجمهور من الفلاسفة بأن لقراءة الرُقُقَّا المجهولة، التي لا يُفْهم








 باعتبار كونه سبباً لذلك، وفيه تعجيبٌ من أمر القرآن العظيم، حيث يكون مدارآ للشفاء والهلاك .

##  .

(


 شديد اليأس من روحنا "ولا يُيأس من روح الش إلا اللا القوم الكافرونها، وهذا

 وني إسناد المساس إلى الشُر، بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجّلالة، إيذلانٌ بأن الخير مرادٌ بالذات، ،والشر ليس كذلك.
．．











 أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهِ



．قَكِّهِ
 منكم، وسيجزي كل＂عامل بعمله، عن عبد الله بن مسعود قال ：（ابينا أنا أمشي مع النبي رئ⿰⿻上丨匕⿱⺈⿵⺆⿻二丨⿱中⿰㇀丶 فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض ：سلوه عن الروح؟ فقام إليه رجل منهم، فقال يا أبا القاسم：ما الروح＂؟؟ فأمسكك النبي




 والأمر بمعنى الشأن والإضضافة للاختصاص، أي أمر الروح من جنس :ما استأثر الله بعلمه، من الأأمور الخفية، التي لا يكاد يحوم حولها علها عقولا



 لا يدركه الحسُّ، ولا شئئًآمن أحواله، التي يدور عليها معرفة ذاتث، فثبّب

 قيل في تعريف الروح أنْ جسم دقيق هوائي، في كل جلئ

 لا دليل عليه، وإنما هو تكهن، وأولى الأقوال بالمّ بالصواب أن يوكل علمّه


##  

 ورحمة للمؤمنين، ومنبعٌ للعلوم، واللام الأولى موطّة للقَّمَ، ولآلنذهبنّ"
(1) الحديث أخرجه النيخال عن ابن مسعود وانظر فتح الباري ^/ 1 + ع كتاب التفسير.

جوابه النائب مناب جزاء الشرط، فالمعنى: إن ششئا ذهبنا بالقرآن، ومحوناه من الصدور والمصاحف، وهنا وإن كان أمرآ مخالفآ للعادة، إلآلَا
 يتوكل استرداده، مسطوراً محفوظاً.

## . .




 رسولاً، وإنزال الكتاب عليك، وإبقائه في حفظك، وجعلك سيد ولد آدمه،
 أنعم عليك، بإبقاء العلم في صدرك، وإنزال القرآن عليك.

中年 الجليل، بل يزعمون أنه من كلام البشر والَّنِّ آَجْتَعَتِ



 فيما ذكر من الصفات البديعية، وفيهم أربابُ البراعة والبيان البان، وهو جوابِابِ
 والبيان، من الإنس والجان، وتعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لم

يقدروا على ذلك، نزلت الآية الكريمة حين قال المسركون: لو نشاء لُلقِلنا
 وهم أعجز من أن يأتوا بُمثل سورة منه!!.
 .




 لآيات الهّ.

 خلال وديان مكة .

居



وإدامة إجرائها بُقوةٍ وغزإرة .





تَّعَعيه من أنك رسول الها
 الْكَمَّةٍ




 روي عن ابن عباس ضأن رؤساء قريش اجتم المعوا عند الكعبة، فبعثوا إلى الى الرسول أدخل على قومه ما أدخلت على قومك!! لقد عبتَ الدينَّ، وسفُّهِّ
 تطلب به مالأ، جعلنا لك من من أموالنا حتى نكون أكثرنا ماليا مالاّ، وإن كنت
 عليك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطبٌ حتى نبرئك منه (وكانوا يسمون




 بالاقتراحات الباطلة وما كانوا يقصدون بتلك الالقتراحات، إلا الاستهزاء، واللَّجاج، ،والعناد .






 أن تكون آلهتهم من الحجر!!

.



 الجنس إلى الجنس أميل، وأما عامة البشُر فبعث الملك إليهمه، معارضٌ


للحكمة التي عليها بُني التكوينُ والتشريع، وإنما يُبعث المَلَك من بينهم
 المتعلقين بالعالم الروحاني، والجسماني، ليتلقوا من جانب، ويلقوا إلى جانب
بَصِيرَ|
 أني أديت ما عليَّ من مواجب الرسالة أكمل أكلِّ أداء، وأنكم فعلتم ما فعلتم
 للمفارةة، وإبانة للمباينة
 وفيه تسلية للرسول


 ضمير الجماعة باعتبار المعنى للفظ (همَنْ") في مقابلة الإفراد، نظرآ إلى

 إلى طريق الحق، وإلى طريق النجاة من العذاب، الذي يستدعيه خلالهم




 ألرجلين في الدنيا، قادرآ أن يُمشيه على وُجهه يوم القيامة؟ قال قتادة





 بالآيات والعبر، ولا ينطقون بالحق، ولا يلا يستمعونه، ويجوز ألن يُحشُروا بعد الحساب من الموقفِ إلى النار، عمياً وبكماً وصماً، وقبل ذلكا ولك 'كانوا يسمعون ويبصرون ويتكلمون، فإن إدراكاتهم في بعض المواطن، ممَّا لا لا

 بدّلناهم جلوداً غيرها، إفعادت ملتهبة، عقوبةً لـمم على إنكارهم الإجادة، ليروهاعياناً حيث لم يعلموها برهاناً.

高
لَمبَعْوُوْنَ

(1) الحديث أخرجه البخاري YVV/I

 سنبعث بعد أن نصبح ذرات متفتتة، وعظاماً نخرة بالية؟

## 为 

信
 أشد خلقاً منهن، ولا الإعادة أصعب من الإبداء، والمراد بالخلق الإعادة




 وعناداً، مع وضوح الحق والدليل .

> الْ .




 يختار النفع لنفسه، ولو آثر غيره بشيء، فإنما يؤثره لِعوضِ يفوقه، فإذاً هو

بخيل، بالنسبة إلى جود:اللّ سبحانه، فإن قيل: قد يوجد في الناس من هو جواد كريم، فكيف يوصف بالبخل؟ قلت: الأصلُ في الإِنسان البخلُ، لأنه
 لنفسه، إلا أنه قد يجود لأسباب خارجية، مثل أن يحبَّ المدح، 'أو رجهاء

كِ

 معجزات خارقة، واضحة الدلالة على صدق رسالته، وصحة ما وا جاء به من



 تفسير قوله تعالى: شريف عن صفوان بن عسَّال إنه قال : إإن يهودياً قال لصاحبه : آذهبْ بنا بنا






 (1) الحلديث أخرجه الترمذي في التفسير رقم £ ! r وقال : حسن صحيح.
 فأظهر عند فرعون ما آتيناه من الآيات البينات وبلِّغه ما أُرسل به، فقال له


．我佥
هِ

 مكثوفات، تبصّرك صدقي، ولكِ مصروفاً عن الخير، مطبوعاً على الشُّرّ، ولقد قارع عليه السلام ظنّنَّه بظنّه، وشتَّان ما بين الظظَنّْن، كيف لا وظنُ ولُّ فرعون إفكُّ مبين، وظنُّه عليه السلام يحوم حول اليقين！！．
．


 وقومه بالإغراق، ولا يحيق المكر السَّيُّهُ إلاَ بأهله．

中
．
 مَسْتُورَا


 المختلفة من أجناس شتى.





.



 والشفاء. قال .الراوي: اشتكى محمد بن السِماكُ، فأخذنا ماءه وذهبنا بالـنا به
 لنا: إلى أين؟ فقلنا له إلى فلان الطبيب، نريه ماء ابن السمالك، فقالل :


 موضع الوجع، فقالل ما قال الرجل، وعوفي في الوقت.



 نقصاً، واله تعالى أوضح البينات والدلائل، فاليانتاروا اللنعيم المقيمه، أو

 وأمارات النبوة، وتمكنوا من معرفة الحق والباطل، ونر ورنم مؤمنو أهل الكتاب، منهم
 يسقطون على وجوههم به في تلك الكتب من بعثتلك، وتخصيصُ الأذقان بالذكر، للدلالة على
 اللفظ، مسارعتهم إلى السجود، حتى إنهم يسقطون سجدال الن اله أي إن لم تؤمنوا به، فقد آمن به مَن هو خير منكم.



 الثقيلة، أي إن الحال والشان أن وعد الش حقٌّ، واقع لا محالة، لأن الش لا يخلف الميعاد.

لتعظم أمر الش، والثاني: لما أنَرَ فيهم من مواعظ القرآن، حال كونهم

 الش عنه قال: سمعت رسول اللّ بكت من خنّية الله، وعين باتت تحرسُ في سبيل الشّه(1)

## 信 






 الحُسنَنى| للمبالغة، والدلالة على ما هو الدليل عليه، إذْ حُسْنُ جميع



 أمرآ وسطاً، فإن خير ألأْمور أوساطها. عن ابن عباس في في فوله تعالئي:

 الهُ تبارك وتعالْى لنبيه



في الـدعـاء، وهـو تـول عـائــة، والنخعي، ومجـاهــد، ومكحـول، روى



 وأنت ترفع من صوتك، فقال: إني أوتظ الوَسْنَّن، وأطرد الشيطان، فقال: اخفض قليلاً|(1)

##  

 زعموا المسِيح ابن الشا، وعزير ابن الشا







 (r) ${ }_{\text {(I) }}^{\text {(ال }}$

 (Y) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم • •

والش أعلم بمراده، وأسرار كتابه وباله العصمة والتوفيق، حسبنا الش ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير،
 أجمعين، والحمد له رب العالمين ．

## ＂（تم بعونه تعالى تفسير سورة الإِسراء＂

米 米 米


مكية وهي مائة وعشر آيات

.
昷
 الدارين، وفي التعبير عن الرسولٍ

 والشخص يجب أن يكون كاملًا في ذاته، ثم يكون مكمّالًا لغيره. وفي قوله




 بالمصالح الدينية والدنيوية للعباد، على ما ينبىء عنه ما بعده من الإنذار

والتبشير، فيكون وصفاً له بالتكميل بعد وصفه بالكمال والِّنْنِذَا أي ليُنذر
 تعالى، بمقَابلة كفرهم

理
 بزجر الكفار عن خلالهم．

 المتفوّهين بمثل تلك اللشناعات العظيمة وهم من كفار العربك، النذين
 القائلون المسيحُ ابن الها

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$








 يكاد يدخل تحت إمكان الصدق أصلًا

重
. أَسَفًا
呂
 عليهم. شُبُّهت حالهُ بالقرآن، وكمال التحسر عليهم، بحال من يتوقع منه هلالك النفس، إلثر الإر
 النبي

## .


 ليتمتَّع بها الناظرون، وينتفعوا بها نظرآ واستدلالآ، كما زينا السماء الدنيا
 زينة لها وابتلاء، كما أن الأموال والأولاد زينة أيضاً كما قال سبحانها

 بالثواب والعقاب حسب امتياز مراتهمم، علماً وعملاّ، وحُسْنُ العمل: الزهدُ فيها، وعدم الاغترار بها، والقناعة باليسير منها، والتأمل في شأنها وجعلها ذريعة إلى معرفة خالتها، والتمتع بها حسبما أذِذنَ به الشرعُ، لا لا لا اتخاذها وسيلةً إلى الشهوات، والأغراض الفاسدة، كما يفعله الكفرة والفسقة.
. هـ
 من المخلوقات، بإفنائها بالكلية يقال: :أرضٌ جُرُزٌ بضمتين أي يابسة لا نبات فيها أي سنحيلها إلى الي حطام ورُكام، بعد أن كانت بهجة وزينة، حتى تصبح كالأرض الجرداء التي لا لا نبات فيها ولا حياة.

中



 وإن كانت خارقة للعادة، ليست بعجب بالنسبة إلى سائر الآيات، فإن آياتنا



 رُقمت فيه أسماؤْمم.




الإظهار لتحقيق ما كانوا عليه في أنفسهم من حال الفتوة، فإنهم كانوا فتية





 المطلوب، والاهتداء إليه.

## .

 أنمناهم إنامةَ ثقيلة، والضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة فِّ آل<كَفْ السنين بذلك للتكثير، لإظهار كمال القدرة.

## .



 الفريقين المختلفين منهم في مدة لبثهم، قال الفراء: (الحزبين) الطائفتين



 المدى أي المدة من الزمن.

## هِ

 . هُ $^{\text {هُ }}$

 وذبحوا للطواغيت، وكانٍ ممن بالغ فيه (ادقيانوس" فبإنه غلا غلوّاًّ شدينداً،









 بخيله ورجله، فوجدوهم قذ دخلوا الكها الكهف، فأمر بإخراجهـم فلم يطق أخد



 من الدِّين .

 بين يدي الجبار من غير مبالاة به، حين عاتبهم على ترالـو


 خارجاً عن حد العقول، مفرطاً في الظلم، يقال: شطُّت الدارُ: بَعُدت، وشطًّ فلان في حكمه: جَارَ وظلم.



中
 عَلَى أنَّهِ كَدْبَّا بنسبة الشريك إليه أي أنه أظلم من كل ظالم.







 رجائهم)، لتوكلهم عليه تعالى
.








 الجانب الذي يلي المشرقّ، وكان ذلك بتصريف اله تعالى، على على منهالج
 أمرآ بديعاً أي تراها تميل يميناً وشمالاً، ولا تحوم حولهم مع ألها أنهم :في
共
 المهتدي الذئي أصاب الفلاح، والمراد التنبيه على أن أمنال هذه الآليانت


 الفلاح، لاستحالة وجوده ففي نفسه .

##   






 عاينتهم، وأصل الاطلاع، الإشراف على الثئ

 يراهم أحد، فال ابن عباس: غزونا مع معاوية نحو الروم، فمرنا بالـا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهن، فنال معاوية: لو كثيف الشّ لنا عن هؤلاء لنظرنا!!




 قدرة اله تعالى ويستبصروا به أمر البعث، ويشكروا ما أنعم الها به عليهم














$$
\begin{aligned}
\end{aligned}
$$



 فيها ولو بالكره، لن تفوزوا بخير (أَبَكُدا لا في الدنيا، ولا في الآخرة:






 فإن من شاهد أنه جلَّ وعلا توفَّى نفوسهم، وأمسكها ثلائمائة سنة وأكثر ،

 عليه ذكر الساعة لكمال العناية بذكرها، أي أطلعناهم عليهم حين يتنازعون
 وجاحد له، روي أن المبعوث لمَّا دخل المدينة، أخرج الدرّ الدرهم ليشتري به

 هؤلاء، فانطلق الملك وأهل المدينة، ولما الما انتهوا إلى الكهف




 حيث العدذ، ومن حيث اللبثُ في الكهف، قالوا ذلك، تفويضاً للأمر إلى




 .

屋




 والثامن هو كلبهم الذي| صحبهم للحراسة ولعل هلما القول هول هو الأقربّ
 بالغيب،



 الفتية

 قصَّ الشه عليك لمندوحة عن ذلك، وما ذكر من الشواهد لإرشاد المؤمنيّنين إلى صحة القول الثالث، والمعنى حينذذ: وإن وقفت على أن كلهم ليسوا
(1) الواو زائدة، وقيل: مستأثفة، قال الزمخشري: (اهي ألواوُ التي تدخل علي الجمفلة



 قائله، ثم وجود الواو \$اوثامنهم كلبهم| يدل عليه ولم تذكر الواو فيّ القو!لين السابقين فتنبه رعاكا الشّ.

على خطأ في ذلك، فلا تجادلهم إلا جدالاك ظاهرآ. واختلف الناس في زمان أصحاب الكهف، وفي مكا مكانهم، فقيل : إنهم كانوا قبل موسى عليه
 الرسول ففيه روايات
أقولُ : العلمُ بذلك الزمان، وبذلك المكان، ليس للعقّل فيه مجال،
 إليه، فنكتفي بما ورد في القرآن، من خبر هؤلاء الفتية المؤمنين.

 فيدخل العَدُ دخولا أولياً، فإنه نزل حين قالت اليهود لقريش : السَلوه عن

 قريش爪 هكذا تال المفسرون.
 هذا تهييج وتنبيةٌ للمسلمين •

لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدَا


 نَسِيتِّهُ أي إذا فرط منك نسيانٌ ثم ذكرته، ولو بعد مدة من الزمان. قال

القرطبي: "وهذا في تدأرك التبرك، والتخلص من الإثم، وأمأ الاستثنباه




 أعظم من ذلك وأبين .





النوم، وأطلع الناسَ عليهم، ليتيقَّنوا قدرة الله على البعث(1).






 يحجبه شيء ولا يتفاوت بالنسبة إليه اللطيف والكثيف، والخفيُ والجليُ:
 الرواية مطوّلة




. -













 مَنْ أُمِرْتُ أن أصصبِر نفسي معهم|"(آ") وروي أن قوماً من رؤساء الكفرة قالْوا
(1) أخرجه الطبراني، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره §17/イ.
 نجالِسك، كما قال قوم





 المؤمنون، من اللدعاء فين جميع الأوقات، وفيه تنبيه غلى ألن الداعي له إلى



 - بمجالستهـم

共





 المبالاة بهم، وبإيمانهم وجوداً وعدماً ما لا يخفى . or : سورة الأنعام، آية (1)







 به، وساءث جهنمب منزلاً ومأوى يرتفق به أهل الجحيم!! وقوله تعالى: ولمُرَتَفَاًا أي موضعاً للاستراحة.
 . 6 عَ
(إِّا والذين آمنوا بالحق الذي أُوحي إلِيك لا نترك أعمالهم تذهب ضياعاً، بل نجزيهم عليها أفضل الجزاء الـياء





الديباج الصفيق الغليظ، جمع بين النوعين، للدلالة على أن فيها ما تتنتهي




##  

 حيث أحوالهما في الآخرة، بل من حيث عصيانُ الكافر، وطاعةُ المؤمْن،

 اقتسما ثمانية آلاف دينار، فاشترى الكافر بنصيبه ضياعاً، وعقاراً، وصرفّ



 الرائةة، التي تسرُّ الناظرين .

## .




 .

.

ثمر ماله، قال ابن عباس رضي الشه عنه: الثمر هو جميع المال، وفال الهال



نَفَرَا أي أعواناَ وأولاداً ذكوراً.

- .


 ولعله إنما قاله بمقابلة موعظة صاحبه وتذكيره، وترى أكثر الأغنياء تنطق ألسنة أحو الْمم بذلك، وإن لم يتلَّطوا بذلك.

شِ
.






أكرمه الله في الدنيا لاستحقاقه الذاتي، ولم يذرِ أنه استدراج
هِ
．
保





 قدرته تعالى، ولذا رتَّبَ الإنكار على خلقه إياه من التراب
．
㢄




重
．．

أي ما شاء الله كائن؛ والمراد تحضيضه على الاعتراف بأنها وما فيها
 قلت ذلك اعترافاً بعجزك، وبأن ما تبسر لك من عمارتها وتدبير أمرها،
 تكبَّرتَ عليَّ وتعظَّمتَتِ







عليها القَدَمَم.
.

 فضلًا عن وجدانه وردّه.






 تذكًّر موعظة صاحبه، وعلم آنْ أْتي من فِبَل شُركه .

重


 رغب في التوحيد، لأجل حفظ ماله، ولطلب الدنيا، فلهذا ما صار توحيده مقبولاً عند الله تعالى .
.


 لأوليائه، وخخير عاقبة لمُن آمن به واعتمد عليه.


 بها، ولا يعكفوأ عليها، أي بِيّن لهِم صفتّها العجيبة، التي هي في الغزابة



 هو الهيئة المنتزعة من الجملة، وهي حالة النبات المنات المنبت بالماء، يكون

 كل شيء، بتكوينه وتنميته وإبطاله، وهكذا الدنيا بهاءًا ثم فناء.

##  

 الدنيا، وتقديم المال على البنين، مع كونهم أعزَّ منه، لعراقته فيما نيط به
 والبنين شيء يتزين به في الحياة الدنيا، وقد عُلم شـأنها في سُرعة الزوال




 الآخرة، كلَّ ما يؤمّله في الدنيا .

(1) ورد هذا في حديث أخرجه النسائي والحاكم بلفظ الخذوا جُتُتَكم ـ أي وتايتكم - من النار، قولوا: سبحان الشّ، والحمد لشّ، ولا إله إلا الشّ، والشا أكبرا،


 جوانبها والخطاب للرسول
 وبين الناظر، قبل ذلك، فالآن أضحى قاعاً صفصفاً، لا ترى فيها عوجاً
 صيغة الماضي للدلالة على تحقق الحشر، المتمفرع على البعث، إلْئي











 كلام كلاهما للتوبيخ، أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم ننجز فيه ما وعدناه من البعث!! عن عائشة رضي الشّ عنها قالت؛ سمعت
(1) سورة الأنعام، آية: ع9

رسول الله


أن يُهتَّهم ذلكه(1)






 والذنوب



 المستحق .

 بِتَسَ لِلظَّ
(1) الحديت أخرجه البخاري YVA/11 في الرقاق، ومسلم رقم Y^Y في المنافقين.



 قبح ما فعله، والمراد بتّذكير قصته ههنا النكير على المتكبرين، المفنتخرِين








 الإِيذان بسخط الها العظيم.

㢄

ما

(1) الحديث رواه مسلم رقم YN1Y في كتاب صفات المنافقين وأحكامهمب، وتتمة



 في شأن الخلق، أو في شأنِ في شؤوني حتى يتوهم شركتهم معي، وفيه
 الــني لا يكـاد يشتبه علـى البُلـه والصبيـيان، وقـيل: الضمير للمشـركـيـن،

 فلا يلتفت إلى قولهم، طمعاً في نصرتهم للدين، فإنه لا ينبغي أن أعتضد بالمضلين

##  







 يكن حُجُّك كَلَفَاَ، ولا بغضُك تَلفاَّه ويجوز أن يكون المراد
 جعلنا بينهم أمداً بعيداً، لأنهم في جهنم، وأولثك في الجنة.

$$
\begin{aligned}
& \text { - كَّهِ }
\end{aligned}
$$



 أي انصرافاً أو مكاناً ينصرفون إليه، لأنها إحاطت بهم من كل جبانب.

##  . . اَ اَ


 بكل نوع من أنواع المعاني البديعة، الداعية إلى الإيمان، ألثي هي في
الغرابة والحسن، واستجلاب النفس كالمثل، وليتلفوه بالتبول فلم ينعلوا


 أكثر من جدال كل مجادل: روى الثيخان عن علي بنٍ أبي طالب رضي الهُ






(1) الحديث أخرجه البخاري في التهجد 1 (1 ومسلم رقم VVO في صالاة المسافرينن.





 العذاب معاينةً ومواجهة .





 إزلاقها، دحضت الحجة دحضاً من باب ننع بطلت كقوله بلم للرسل صلوات
 ونحوهما، وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يجاليادلوالونهم


موضع استهزاء وسخرية .




 ونسي عمله من الكفر والمعاضي، التي من جملتها ما ذُكر، من المـجاذلة بالباطِّل، والاستهزاء بالحَقِ
 والانتفاع بما فيه، كما جِعلنا على آذانهم صمماً، يمنعهم أن أن يسمعوه سنماع


 متمسك الجُبرية، وقلَّما نجد في القرآن آية لأحدهما، إلاً ومعها آنية للفريق



 الشُرط، وجوابٌ عن سؤإل الرسول إن تدعهم الخ فإن حرصه ورَ









 والموئلُ: المرجعُ .
 .




信 .
 يوشع عليه السلام، سُمّي فتاه إذ كان يخلمده ويتعلمُ منه، ويسمى التلميذ

 يوسف، والأول أصح، لأنه لم يذكر تعالى في كتابه العزيز موسى إلآلَ أراد به صاحب التوراة، أخرج الشيخان عن سعيد بن جن جُبير قال: قلتُ لانـُ لابن عباس رضي الشا عنه: إن نوفاً البكالي، يزعم أن موسى صـا


 فعتب اله عليه، إذ لم يردًّ العلم إليه تعالى، فأوحى الله سبحانه وتعالى الِّلى إليه، إنَّ لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك، فالِ فاله موسى يا رب:
 الحوت فهو ثَمَةَ، فأخذ حوتاً فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه

يوشع بن نون، حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما، فاضطرب






## .







## 

 . نَّ(新




[^1]
##  

中 وذكر الإيواء إلى الصخرة، مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين،
 مما يؤدي إلى النسيان عادةً، ومراده بالاستفهام تعجب موسى عليا مما اعتراه هناك من النسيان، مع كون ما شاهده من العظاثم التي لا تكاد




 حوت يؤكل منه، ثم صار حياّ؟!.

## .



 آثارهما حتى أتيا الصشخرة.

.


 بيضاء، فإذا هي تهتزُّ تُحته خضراء（1）（1）ومعناه أنه
 أي وهبناه نعمة عظيمة، وفضلاً كبيراً رفعنا به قدره، وعلمناه علماً خاصاً من غير واسطة، والعلم：الخاص به؛ هو علم الغيوب．
．

 التعلم


 ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم، وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتراجِع لمن هو أغلم منه．

象

重

 المدار، والرجل الصالحـ لا سيما صاحب الشريعة ـ لا يتمالك أن يشمْئزّ
$\qquad$
（1）الحديث أخرجه الترهذي في كتاب الكفسير رقم Yl01 وفال ：حسن صخيح

عند مشاهدتها، أي وكيف تصبر على أمرٍ ظاهره منكر، يخالف الشرع، وأنت لا تعلم باطنه؟.

## .




## .




 وفي هذا إرشادٌ لأدب المتعلًّم مع العالم.

##  .

和 السفينة، وأما يوشع فقد صرفه موسى إلى بني إسرائيل، قيل : إنهما مرَّا
 لـوَ لجة البحر، عمد الخضر إلى بعض ألواح السفينة، فقلع منِ ألوا



## 

 لما قاله له، متضمنّ للإنحكار، ، على عدم الوفاء بوعده:

## . (拿)

 وهو وصيته، أراد أنه نسي وصيته، ولا مؤلاخلة على النا

 ويسِّرما عليَّ بالإغضاء، وترك كا اللوم والمؤاخذة.

## 为 


 بيده، ثم زماه في الأرض جثئ هامدة، وقيل: أضجهعه فذبحه بالسكين(")، والغلام هو الصبي الذي لم يبلغ سن الرشد، والفاء للدلالة على أنها لما



(1) القول الأرل أمح، لما ورد في الصحيخين من قوله

نتقلها آخرجه النـينغان.

 طُعُ كافرآ، ولو عاش لأرهق أبويه طغياناً وكفرا|"(1)"

## 

 العتاب على رفض الوصية، وقلة الصبر، حين تكزر منه الاشمئزاز، وعن
 قتل الولدان؟ قْال لسائله: إنْ علمتَ من حال الغلام ما عالم علمه صاحب موسى فلك أن تقتله.
.

 حيث خالفتك ثلات مرات، وهذا كلامُ نادم شديد الندامة، قاله مع شدة



 (Y) طرف من حديث أخ


في بلدة في الأندلس




 الَا الأجرة، أو تعريضاً بأنه فضول، كأنها لمَّا رأى الحرمان، ومّا ومساس الحاجة،
 أخذ، كاتَّع من تَبع، وليبن من أخذا






 وا







##  <br> وَ وَ وَ



 بهما شراً وبلاء، أو يعذبهما بدائه، ويضلهما بضلالله، فيرتدا بسببه، وإنما خشي الخضر منه ذلك، لأنه تعالى أطلعه على سرٍ أمره.

## .





 أمة من الأمم، وقيل: أبدلهما اللها بغلام مسلم، ومبنى هذه المّها المسائل، على

 هلاكهما، فليرض العبد بقضاء الشّ تعالى .

[^2] هي القزية المذكورة، أي كان الجدار الذي بنيته قد خبىيء تحته كنز ثمنين





 لصhلاحهما، وهي تدل على أن صلاح الآباء، يفيد العناية بأحوال الألبناء،

 وجادِّي








 عليه وعازضت فيها فبل أنّ أخبرك عنها، وفوائلد هذه القصة، أن ألا لا يعجب المرء بعلمه، ولا يبادر إلي إنكارْ ما لم يستحسنه، فلعل فيه سرآ لا يعرفه،
(1) أخرجه الترْمني في التفسير رقم rlor وقال : هذا حديث غريب.

وأن يداوم على التعليم، ويراعي الأدب في المقال، وقد زلت أقدام قوم

 موسى عليه السلام، ومن المحال أن يكون الولئي ولياً بإيمانه بالنبي، ثم يكون النبيُّ دون الولي، ولا غضاضة في طلب موسى زيادة العلم من ذلك الولي الصالح.

## 


القرنين، وصيغة الاستقبال للدلالة على استمرارهم على ذلك، إلى ولى ورود
 مشارق الأرض ومغاربها، وهو الذي افتخر به بُتُّع اليماني حيث قال :



قال إبن كثير : والصحيح أنه ما كان نبياً ولا مَلْكَا، وإنما كان مَلِّكاًا
 مقدمة جيشه بمنزلة الدستشار، واختلفيا وانلف في وجه التسمية، فقيل :لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها، وقيل كان في رأسه أو في تاجهه ما يشبيه القرنين، وأما ذو القرنين الثاني، فإنه الإسكندر بن إلقليديس المقدندوني بانيا


 مذكوراً وحيث كان ذلك بطريق الوحي المتلو حكاية عن جهة الها تعالى قيل سأتلوه، والسين للتأكيد لا للاستقبال كما فيل .

 والمعنى: إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف في الأرض، من الا



حِ



الغرب.


 حمأة، وهي الطين الأسود أي ذات حمأة، ولعله بلغ ساحل المحّ المحط، فرآها كذلك، إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء، ولذلك فالك فال تغالى

 كان لباسهم جلود الوحوش، وططعامهم ما لفظه البحر، وكانوا كفاراً فخخِّرْه

 والإرشاد إلى الشرائع .
.
 ظَكَرَه نفسه ولم يقبل دعوتي، وأصرَّ على ما كان عليه من الظلم العظيم

 النار، وفيه دلالة على أن الخطاب لم يكن بطريق الوحي إليه، وإنما كان بالإلهام، .


重
 . يسر
.


- سِترًا



 الأسراب، فإذا ارتفع خرجوا إلى معاشهمه، وهذا حال كل من من يسكن البا البالاد القريبة من خط الاستواء، وقيل: إنهم كانوا كسائر الحيوانات عراة أبداً.

(

 الخبير

من الجنوب إلى الشمال.
ولا
. (


 يفهمونه إلا بجهد ومشقة، لأن لغتهم غريبة مجهولة .

人 هَ
.

 عربيان من أجيج النار، وْهو ضوؤها وشررها، شبهوا به لكثرتهم وشدتها ولهم،،



 يصلون إلينا؟.
.
(ا


 السد وأوثق، وهذا فوق ما يرجونه.

## 重 










 نحاساً مذاباً حتى يلتصق ويتماسك مع الحديد.



 لتخنه وصلابته، وهذه خارقة عظيمة، لأن تلك الزبر الكار الكثيرة بالُنفخ فيها
 ما كان، والشا على كل شيء قدير . وقيل: بناه من الصنور مر مرنباً بعضها ببعض، بكلابيب من حدليد، ونحاسن مذاب
.
 (ألمّا
 من قبيل الآثار الحاصلة بِمباشرة الحخلق عادة، بل هو إحسان إلَّهي محضِّ
 يأجوج ومأجوج كما قيل




دلا


 تركنا بعض يأجوج ومأجُوج يموج في بعض آخر، مزذحمين في النلاد
 جمعاً عجيباً، للحساب، والجزاء．
．

重 الجمع قاطبة، لأن ذلك لأجلهم خاصة، فهذا يجري مجرى العقاب، لما يتداخلهم من الغمّ العظيم．
．
居



 بالأبصار ．

重
．

 وعزير عليهم السلام، وهم تحت سلطاني


 يتمتعون به عند ورودهمه، وهو ما يقام للنزيل، أي للضيف، مهما حضر من من الطعام وغيره، وفيه تهكم بهمّ، وتخطثة لهم في حسبانهم．

## 

据
 في نفسها، وفي حسبانهم حيث كانوا معجبين بها واثڤين بنيل ثوابها ．

## ．


 أي وهم يظنون والمراد بهم أهل الكتابِ قاله ابن عباس، وعن علي هم
 المذكور، والحال أنهم بُحسبون أنهم يحسنون في ذلك．

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

罗


(1) سوزة الأعراف، آية: 148.

والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور وَلِّقَآِهِهِ|

 مقداراً واعتباراً، لأن مداره الأعمال الصالحة، وقد حبطت بالكفر . عن أبي هريرة عن النبي وتِّ يزن عند الله جناح بعوضة، قال اقرؤوا إن شئتم ولالا نقيم لهم يوم القيامة . ${ }^{\prime \prime}$ (1)
.
据

 بمجرد الكفر، بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً وهي السخرية والاستهزاء بآيات الله، ورسل الهـ .
.

 أَفِّرْوَسِ هو البستان، وقال المبرد: الشُجر الملتف، والأغلب أن يكون من العنب
.
(1) الحديث أخرجه البخاري رقم YVYQ؛ ومسلم رقم YV^0.
 يتصور أن يكون شيء أغز عندهم منها، حتى تنازعهم إليه أنفسهمه، وهذلا الوصف يدل على غاية ألكمال، لأن الإنسان في الدنيا إذا وحل إلى ألى ألى درجةٍ في السعادة، فهو طّامع إلى ما هو أعلي منها.

##  



 ربي، لعدم تناهيها، فلا دلالة للكالام على نفادها بعد نفاد البحّر، وفني إضافة الكلمات إلى الرب من تفخيم المضاف، وتشريف المضاف إلما

 بها، لما نفدت كلمات الشا. وسبب نزولها ألمِ اليهود لعنهم الشّه، قالوا

 ولكنه قطرات من بحر كَلمَاتَ الَّهِ جلَّ وعلا.

##  




 كما هو حقيقة اللفظ، وإدخال الماضي على المستمبلى، للدلا اللائق بحال المؤمن، الاستدامة على رإلى رجاء اللقاء، أي فمن استمر على

 الرياء.
عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول اله به، ومن يرائي يرائي الله بهل(1)" توله: (امن سمَّع سمَّع الهّ بها أي من عمل عملَّ ليشتْهر بذلك شهَّر الها بذلك يوم القيامة
وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الها عنه قال : سمعتُ رسول الشّ

 الدرداء عن النبي 今,

نسأل اله أكرم الأكرمين، وأرحم الراحممين، أن يخصنا والفضل، في يوم الدين، إنه ذو الفضل العظيم.

## "تم بعونه تعالى' تفسير سورة الكهف"، .

*     *         * 






مكية وهي ثمان وتسعون آية

.

هي تشير إلى بعض أسماء الله الحسنى.

我


 إخفاء دعائه، فإنه أدخل في الإخخلاص، وأبلى وأبع عن الرياء، وأقرب إلى
(1) الحروف الهجائية المقطعة، للتنبيه على إعجاز القرآن الكريم، كما مو رأي المحقفين، وانظر أول سورة البقرة.

الخلاص عن لايمة النابس، على طلب ألولد في أوان الكبر ثالوا: كانتت سِنُّه حينئذ مائة وغشرين عاماً، وامرأته ثمان وتسعون سنة.



 العظم لما أنه عماد البلدن وأثشد أجزائه صلابة، فإذا وُهن كان ما ما وراءاءه
 وانتشاره في الشُعر بانشُعالها، ثم أخرج مخرج الاستع المارة أي عمَّ الشيب



 إلذا خــاب، وهــا اتـوسـل منـه عليـه السـلام، بمـا سلـف منـه تعـالـى مـن الاستجابة.

.

 موتي مِن لَّدُنكَ من صلبي يلي أمرك من بعدي .
.


 عليهم السلام اله دعاءه.

فقال :

 الحكم والمصالح، فإن الأنبياء عليهم السلام، وإِن كانِّ كإِوا مستجابي اللدعوة،
 تعيين اسمه، وتخصيصه بهي ، مزيد تشريف، فإنـ، فإن التسمية بالأسامي البديعة، الممتازة عن سائر أسماء الناس، تنويه بالمسمى، قالوا فيا لم بكن له عله
 شيخ فان، وعجوز عاقر، وأنه كان حصوراً، وسُمٌي يحيهُ لأنه حيي به دين اله

. أَ
(1) أخرجه البخاري بنحوه وانظر جامع الأصول 9/ • ع7 .

 نهاية العمر، فكيف يأتيني مولود؟ ．

． 6 佥重
الا
 دالة على إنجازه، كأن قِلِ：قالل الله تعالى：مثل مثل ذلك القول البديع، ومثّل ذلك الوعد، هو عليَّ خاصة هين، وإن كالن في العادة مستحيلاً ．جاء بِلفظ

 العظمة إيذانا بأن مدار كونه هيناً عليه سبحانه، هو القدرة الذاتية،




 وكان حال زكريا عليه ألبلام، أولى بأن يكون معيار الحالن ما يشد بـ نسب الخلق المذكور إليه．


为 أي اجعل لي علامة تدل على جمل امرأتي، وتوله اسَّرِيَّا حال من ضمْير

المتكلم، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، ما بكَ شائبة بُكْمٌ وَلا خَرَس، ولم يك بك مرض .

وِ
وَ وَثِيَّاً




 ربكم طرفي النهار وقولوا: سبحان الله.


 في الدين، دوي أنه دعاه الصسيانُ إلى اللعب فنال: ما للُّب شُلمنا.



المعاصي، وكان من تتواه أنه عليه السلام لم يعمل خطيئة، ولم يهمَّ بها قط، فإن تلت: كيف يصح حصول الفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلت: لأن أصل النبوة على خرق العادة.


أي لم .يكن متكبرأ عاقاً لهما أو عاصياً لربه.
.



 يبعث لأنه يرى مشهلاً اعظيماً، فأكرم الله تعالى يحيى فخصَّه باللسلامة في هذه المواطن الثلاثة.
.
 بعد قصة زكريا عليه السلاملام، لما بينهما من كمال الاشتباه، أي اذيكر اللنانس



للعبادة، ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبلة لهم.
㢄
. سَسِّا
 تحوَّت إلى بيت خالتها؛ وإذا طهرت عادت إلى المسجد، فبينما هي ڤفي
 والإضافة للتشريف، وإنما سمي روحاً لأنه روحاني، أو لأن الدين يحيى
 آدمي شاب، وضيء الوجه. وإنما تمثل لها بذلك لتأنس بكلاملامه، وتلتا الـلقى منه ما يلقي إليها من كلماته تعالى، إذ لو بدا بدا لها غلى الصورة الما لملكية، لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته ومحادثته.

## .

 عدل، بأنه لم يحضر ببالها شائبة ميل إليه، رغم تمثيله على ذلك ألك الحسن
 وذكره تعالى بعنوانِ الرحمانية، للمبالغة في العياذة به، واسِتجلاباب آثار


 إِن كُنُمُمْ مُؤْمِين) (1)

## 



 الذنوب، مترقياً على الخير والصالاح، ولما علم جبريل عليه السلام
(1) سورة البقرة، آية: YVA .

خوفها، قال إنما أنا رسول ربك، وأظهر لها معجزة، عرفت به أنه جبريل عليه النسلام، فزال خوفهاً.
.
名
 ولم أكن فاجرة زانية تبغي .الرجال؟

.







 لا بد من جريانه، عليك البتة، فلما اطمأنت إلى توله دنا منها، فنتغ جيب درعها فوصلت النفخة إلى رَحمها.

有 تسعة أشهر وكان النافخ جبريل عليه السلام، لأن الظاهر من ثوله: :لأْبَ



.


 ولعله تعالى ألهمها ذلك، ليريها من آياته ما يسكن روعتها، ويطعمها
 لقيتٌ فيه ما لقيتٌ من الكرب، وإنما قالته مح أنها تعلم ما جرى بينها وبين

 يُنسى \$َمَنِيبًّا أي متروكاً لا يخطر ببال أحد.





 عليها السلام، وقال لها:
(1) عرفت أن الناس لا يصدّقونها في خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عاهرة زانية، ولهذا تمنت الموت، وفالتا
.


 ما للنفساء خير من الرطب، روي أنها هزتها، فجعل الهّ لها رأسان، وورقاً
 ومن قَدَر أن يثمر النخلة اليابسة، قدر أن يحبلها من غير فحل












 بنذرها بالإشارة، وقيل: :أمرما أن تقول هذا القول نطفا ثم تمسك، وإنـا أمرت بذلك لكراهة مجاذلة السفهاء، والاكتفاء بكلام عينى عليه السلام، فإنه نص فاطع في قطع الطعن، وفيه دلالة على أن تفويض الكِلام إلى الأفضل أولى.
.


 قيل: لمّا دخلت على أهلها ومعها الصبيُّ، بكوا وحزنونا، لأنهم كانوا أهل بيت صالحين وفالوا ما قالوا .
.
 لأنها كانت من نسله، كما يقال للتميمي: يا أخا تميم، ونيّ ونيل هو رجل صالح كان في زمانهم شبهوها به في الصلاح، عن المغيرة بن شعبة فال : سـألت عنه رسول الشّ

 من أولاد الصالحين، فُحْشٌ ومنكر عظيم!
. ( )


 سألوني فقالوا: إنكم تقرعون هويا أخت هارونه وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ أي أي
 بأنبيائهم، والصـالحبن قبلهم" . .

صَبِيًّا؟؟ - :ولم نعهد صبيباً في المهد تكلّم! ولما قالوا هذا، إتكا وأقبل غليهم، وتكلمّم بكلام فصنيح صريح.
:
㢄


.
 الماضي باعتبار ما سبق في التضاء المحتوم، فإن ما حكم الله به أزلا لا بالِّ
 الوقوع واقعاً، وروي عن الحسن أنه كان في المهد نبياً، وكلامه من من


 زكاة المال إن ملكته أو بِّطهير النفس وَمَادُمْتُحَيًّ) في الدنيا.



 المسيح، ولهذا حذفوها مُن الأناجيل، مع أنها من سواطع المعجزات والبزامين!!!.
r..


.
 في يوم ولادتي، وني يوم مماتي، ويوم خروجي حياً من قبري، وفيه تعريض باللعن على من اتهم مريم بالزنا، ونظيره تول موسى عليه السلام:

.


 وابن زنى، والنصارى يقولون: هو ابن اله، وكلا الفريقين معترِ كاذب.



 نص عيسى على عبودية نفسه، لإزالة التهمة عن الشّ تعالى.
.

$$
r \cdot 1
$$


الذي لا يضل سالكه.






 وهم المختلفون في أمز عيسى، عبر عنهم بالموصول، إيذاناً بكقرهم

 يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً، فإن الككفر ككله ملة واحدة.
.



 تدرك غايته، حيث أغفلوا الاستماع والنظر .
.

 الحساب، وأدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار، عن أبي هريرة
 لو أساء، ليزداد شكراً، ولا يدخل النار أحدٌ إلا أُري مقعده من الجنة لو



## .



 تخويف عظيم، ووعيد شديد.

## .






.
(1) الحديث أخرجه البخاري في الرفاق 1^/ §§ .
 إليه، ولا يبصر خضوعك بين يديه، أو لا يسمع ولا يبصر من المسموعاع


 على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل، لغرض صحيح، وإلشا والشيّ لو

 كالملائكة، والنبيين، لمُا يراه مثله في الحاجة إلى من سواه، فكيف, إذا
كان جماداً لا يسمع ولا يُبصر؟.
 ولكنه كان جاهلاً عنيداً، ثم يأبهُ للنصيحة والإرشناد.

我 .

، ولا نفسه بالعلم الفائق، بل جعل نفسه كرفيق له في مسير، يكون أغرف

 النفع، مستلزم للضر، فإنه في الحقيقة عبادة للشنيطان من حيث إنه الآمبر، ولهذا قال بعده:

## 



$$
\mu \cdot \varepsilon
$$

 المطاوع للعاصي عاص، وكل من هو عاصي حقيقٌ بأن تُستردَّ منه النعم.

.


 الجِنان

.
عها عبادة آلهتي با إبراهيم؟ قابل استعطافه في الإرشناد، بغلظةِ العناد، فنادرة




 إليه، من أذى المشركين، فيعلم أن الجُهَّال منذ كانوا على هذه السيرة.
.
 لا أصيبك بمكروه، ولا أشافهك بما يؤذيك، ولكِ

أي أستدعيه أن يغفر لك، بأن يوفقك للتوبة، ويهديك إلى الإيمان، كما
 للكافر، قبل أن يتبين أنه مات على الكفر، ، مما لا ريب في جوازهنه، وإنما

 الرأفةُ والرحمة والكرم، ،والمراد أنه يستجيب لِي فيما أدعوه وأطلبه منه.

(1)



 تصوير الكلام بعسى التواضع، والتنبيه على أن الإجابة تفضل، وأن العبرة بالخاتمة.

. (ais)

 الكفرة، ليستأنس بهما، لككن لا عتيب المهاجرة، فبإن المشهور الموهوب


(I)
 بعضهم دون بعض
.




 وأن محامدهم لا تخفى، على تباعد الأعصار، وتبدل الدول والأمصار .

 عن ذكر يعقوب عليه السلام





 أي وشرفناه بالمناجاة قرّبه الملك لمناجاته، واصطفاه لمصاحبته.
.

$$
r \cdot v
$$




.


 الصَّابِرينَا صاحب شريعة.
.










$$
r \cdot \wedge
$$

 مالك بن صعصعة عن النبي

## 我  . سُجَدَّاوَبِكِكِّ





 أي ومن ذرية إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام والدي الديوسف الصدّيّا

 كالسجود جمع ساجد، والمراد به سجود التلاوة، وقال بعضهم: الخضوعُ والخشوع، والظاهر يقتضي سجوداً مخصوصاً عند التلاوة، قالوا: ينبغي أن يدعو الساجد في سجدته، بما يليق بآياتها مع الخشوع والخضوع، ومنا ومنها الدعاء المأثور (اسجد وجهي للذي خلقه وصوَّره، وشقَّ سمعَه وبصره، تبارك الش أحسنُ الخالقين" وعنه فتباكواه .
(1) طرف من حديث الإمراء الذي رواه الشبخان.

$$
r . q
$$


会
屋




 وعن ابن عباس وابن مسعود قالا: هو واد في جهنم، أُعلَّ للمصرين على الزنا، وشرب الخمر؛ وأكل الربا، وشاهد الزور .


وِ
 ينصوون من جزاء أعمالهم شيئاً، أي إن كفرهم السابق، لا يضنرهم ولا ينقص أجورهم.

 جوار عرش الرحمن، وعدهم اللّ بها فآمنوا بها، قبل أن يروهها تصلا ويقاً



إياهم ملتبسة بالغيب أي غائبة عنهم لا يرونها، وإنما آمنوا بها بألأبا بمجرد
 ولما كانت هي مثابة يرجع إليها قال: المَأْنِ محالة.
.
 الكلام، ولا ألفاظاً فبيحة نابية، إنما يسمعون فيها التحية والسلام، ونيه وهو


 على عادة المتنعمين في هذه الدار، وقيل المراد دوام رزقهم ورفاهية عيشهم، وإلا فليس في الجنة بكرة وعشية، لأنهم في النور أبداً.
.
 ونمتعهم بها كما يبقى مال المورِّثِ على الوارث، والور الوراثة أقوى لفظ

 لأهل النار، لو آمنوا وأطاعوا، زيادةً في حسرة الكفار.


 استبطا عن رسول اللّ

عن ابن عباس أن ألنبي



 وهو ما نحن فيه من الأماكن والأزمنة ولا نتنقل من مكان إلى مكان، ولا
 عدم النزول، لم يكن إلا لعدم الأمر به، لحكمة فيه، لا لا لتركه لك كا كما
 عظيم للنبي
 . 6


 كيف يُتصور أن يحوم جول ساحته سبحانه، الغفلةُ، والنسيانُه
 تحزن لإبطاء الوحي، وهزء الكفرة، فإنه تعالى يراقبك، ويلطف بك باهِ



المئركون آلهة فهي آلهة مزيّيفة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير /A /
.


 عظاماً بالية، وقال: يزعم محمد أنا نُبعث بعد ما نما نموت ونما ونصير إلى هذه
 سأبعث من الأرض؟ قاله تكذيباً للبعث.
.



 المنافية للخلق؟ فلأن نبعثه بجميع المواد المتفرفة أولى وأظهر .

 لتحقيق الأمر، والإشعار بعليته، وتفخيم شأنه ولَنَحْشَرْنَّمْمَا أي لنجمعن
(1) كان الششقي پأبيَّين بنلف" من طواغيت قريش، ومن صناديد الكفر، وهو الذي نزي

 بأمر البعث والنشور، حتى مات كافرآ في غزوة بدر .

المجرمين المنكرين للبعث والنشور مع الشياطين، بعدما أخرجناهم من






 الموقف إلى شاطىء جههم، إهانة لهم، أو لعجزهم عن القيام، لما غراهم من الشدة:

## .


 الأعصى فالأعصى، والأشقى فالأشقى'.

## 

 والصِليُّ كالعتي صيغة وإعلالاً، ويجوز أن يُراد بـهم وبأشدهم عتياً رؤسًاء



$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الجائية، آية: : } \\
& \text { سورة العنكبوت، آية: r| } \tag{Y}
\end{align*}
$$

.





 أنه لا بد من وقوعه البتة.
.

 جهنم حقارة بهم.

呂
.

 وضع الموصول موضع الضمير، للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا، كافرين

 والكحافرين، كأنهم قالوا: أينا؟
(1) سورة الأنبياء، آية: 1•1.
 ويدهنونها، ويتطيبون ويلبسون الملابس الفاخرة، ويجلسون في ألمان أنديتهمه،

 إنما كانت لكرامتهم عند الله. فردَّ الها عليهم بقُوله تقدست أسمأؤه:
.




اللاحقين

曲

共







 ويزعمون أن لهم أعواناً وأنصاراً، ويفتخرون بذلك في الأندية.

.
 الضالين، وأن قصور حظ المؤمن منها، ليس لنتصه بل لأنه تعالى أراد به

 الفانية، التي يفتخرون بها، لا سيما أنَّ مآلها النعيم المقيّه، ومآل هذه
 مع أن ما للكفرة، ليس له خيرية، تهكمٌ بهم، أو على طريفة قوله الهم ||الصيفُ أقرُّ من الشتاءه.
.

 وائل السهمي" دينٌ فأتته أتقاضاه، فقال: لا لا أعطيك حتى تكنر بمحمدر، فتلت: لا أكفر حتى يُميتّك الشا، ثم تبعث، قال : وإني لميت ثم مبعوث؟

 للتعجب من حاله، أي أنظرت فرأيت الذي كفر بآياتنا الباهرة، التي حقها

 حاله؟!

.


 بذلك فإنه لا يتوصل إلئ العلم به إلا بأحد هذين الطريقين.





 عذابه، لافترائه على النا تعالى، واستهزائه بآياته، وتأكيدهُ بالمصدلر، ولالة على فرط الغضب.




.

 وشفعاء.



 أعداء لهم يوم القيامة.

重 نطقت به الآيات الكريمة السالفة، وتنبيه على أن جميع ذلك منهم بإضالولا
 إضلالهم والاستفزاز، معناها شدةُ الإزعاج
.
عِ
 عليهم عدآ، قيل: إذا كانت الأنفاس بالعدد، ولم يكن لها مَكَد، فما أسرع ما تنفد!؟


يفد الضيوف على الملوك، منتظرين لإِعامهم.

 من ورد الماء لاَ يِرِدُه إلاًا لعطش أو كالدابة التي ترد المَاء.
.


 تحصيل الإيمان والتقوى
.

العرب أن الملائكة بنات الشا، فجعلوا لش ولداً، نعالى الشه عن ذلك غلواً كبيراً.

 أي فعلتّم أمرآ منكراً شديلداً، لا يُقادر قدره.
.



 لمحذوف، أي تُهُّ هدَّاً وتتساقِّ أشد ما يكون تساقطاً، والمعنى : إن هول هذه الكلمة وعظمها، بـيث لو تصور بصورة مخسوسة، لم تتحملها هذل

الأجرام العظام، وتفتت من شدتها، بحيث لولا حلمه تعالى لخرَّبت العالمَ غضباً على من تفوَّه بها .
 يليق من الذنرية والبنين

## .

 الولد، لاستحالته في نفسه، لأن الولد يتتضي المجانسة، وئلوا ويكون عن حاجة وهو سبحانه المنزَّه عن المثيل والنظير، والغني عن المعين ولئنير والنصير، فكيف يتسنى أن يجانس المخلوق الخالق حتى يتوهم أن يتخذ ولداّ؟.

## .

(إن هِ
 والانتياد، : ونسبة الجميع إليه عزَّ وجلَّ نسبة العبد إلى المولى، فكيف يكون بعضه ولدأ؟ٌ.
. . .

 وأنفاسهم، وأفعالهم، فإن كل شيء عنده بمقدار .
 منفرداً من الأتباع والأنصار، فإذا كان هذا شأنه تعالى وشأنهم، فأنى يتوهم احتمال أن يتخذ شيئًا منهم ولداً، لأنه لا يجانسه شيء منا من ذلك ولا يناسبه . .

## 

－受会合



 الشه ويحبيهم إلى غباده، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال ：（إذا أحب الله ：سبحانه عبداً، دعا جبريل عليه السلام فقالن ：إنٍّ الشا


 تمكَّن الإِسامام، وكثر أنصارهن
 ．自参掳



 جمع الألد، وهو الشديذ الخصومة والجدال ．




.


 صوتاً خفياً، وأصل الركز الخفاء، والركاز : المال المدفون المخفي أي بادوا جميعاً فلم يبق منهم عين ولا أثر .
 والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين•
"تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم"]


مكية وهي مائة وغمس وثالاثون آية



 عليه، اجتتهد في العبادة حتى كان يراوح في الصلاة بين قدميه لطول قيامه، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وأمره أن يخفف على نفي نـي


 كفرهم، بل للتبليخ والتذكير، وقد فعلت فلا عليك كفرهم.

 لمـن في قلبـه خشيـة ورقـة، ويتأثـر بـالإِـذار، وتخصيصهـا بهـمـ لأنهـم المنتفعون بها .
.
 والسماوات العالية، والعُلى جمع العليا تأنيث الأعلى، وضف السماوات بـ به كتأكيد الفخامة، مع مراعاة الفواصل.

 وصفه بالخالقية، للإشعارٍ بأن خلقهما من آثّار رحمته تغالى، وفيه إثشارة إلى إلى

 بجالاله.
.

 وتصرفاً، والِحياتَ، وإماتة
 لم يكن ندياً فهو تراب.
.





والدعاء، والجهر فيهما، ليس لإعلام الها تعالى، بل لغرض آخر ، من تهذيب النفس بالذكر، ومنعها عن الاشتغال بالتوافه، وقطع الوسوسة عنها، وهضمها بالتضرع والجؤار .

## .





 في الحسن، لدلالتها على معانٍ هي أُشرف المعاني وأنضلها .
—. .
 أول ما أخبر به من أمر موسى عليه السلام، فإن هذه السورة من ألون أوائل ما نزل، وهذا قول الكلبي، ويحتمل أن يكون قد أد أتاه ذلك في الزمان المتقدم، فكأنه قال: قد أتاك، وهذا قول مقاتل .

##  

 استأذن شعَيباً عليه السلام في الرجوع من مدين إلى مصرا
 الطريق مخافة ملوك الشام، وامرأته حامل في شهرها، لا يدري أليلاً تضع أم نهـارآ، فسـار فـي البـريـة غيـر عــارف بطـرقهـا، فـألجـاه المسيـر إلـى

جانب الطور الغربي الأيمن، وذلك في ليلة مظلمة شاتية، شبيذة البرده









## .

, ولم يجد عندها أحداً" فوقف متعجباً من شدة ضوئها، وشدا ونذة خضرة



## 






 تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان لشُرف البقعة وقدسيتها؛ زوي أنه
 ومعناه: بالواد المقدس، المسمى طوى، أي جبل الطور.

## .


 للذي يُوحى إليك، وفيه نهاية الهيبة والجلال، كأنه فيل له؛ لقد جاءك أمر عظيم، فتأهَّب له.



 اندراجها في الأمر بالعبادة، لفضلها وشرفها، وهذا دليل على أنه لا فريضة

 صلى العبد ذكر ربه لاشتمالها على جملة الـى الأذكار وقيل : معناه إلها

 لذكريه(1)". قال أبو حنيفة: يجب الترتيب في قضاء الفياه الفوائت، ودليلهُ هذه الآية.
(1) الحديث أخرجه مسلم رقم 1 (1
 الأصول / / 19 .

## 

 بالإتانان، تحقيقاً لحصولها، بإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو

 لتجزى كل نفس بسعيها،! من خير أو شر .

## 



 في الحقيقة نهي له عليه: السلام، عن ألانصداد عنها، كقوله: لا أرينك ههنا، ويجوز أن يكون من باب النهي عن المسبب وإلرادة النيا النهي عن السنبب




 محالة.
(1) الأظهر كما قال جهابذة المفسرين أن المعنى: إن الساعة قادمة وحاصلة لا مححالة، أكاد أخفيها عن نفسي، فكيف أطلعكم عليها؟ وهذا خلاصة قول مجاماند وابن الابن عباس، واختاره الإمام الطبري وهو الأظهر والأوضح، لأن پاكاده للمقاربة، قالِّ المبرّد: وهذا على عادة العرب فإنهم يقولون في كتمان الشيء: كتمته حتى عن

$$
\text { نفسي، } 1 \text { هـ. }
$$

.

 شريفا"، فإنه يأخذه ويعرضه على السامعين، ويقول لهم : هنا هذا الشئ الفلاني، ثم إنه يظهر لهم صفته الفائةة، ليكون عندهم أروع وأَبهر، ، وتكرير النداء لزيادة التأنيس والتنبيه.

. أَرْرَ


 أي حاجات أخرى غير ذلك، وأراد بها ما ما كان يستعمل فيه العصا في
 البئر، ويقتل بها الحيات، ونحو ذلك، وكانها عليه السلام فهم أن المعصود من السؤال، بيان حقيقتها وتفصيل منافعها، حتى إذا ظظهرت على خلاف تلك الحقيقة، علم أنها آبات ومعجزات، أحدثها الشا تعالى فلكر على التفصيل، وقيل: إنما فصَّل ذلك تلذذاً بخطاب رب الأرباب، والمقام مقام مباسطة، وكان يكفهـ أن يقول: هي عصاي.
. 审爵

 حية صفراء بغلظ العصا، ثم تورمت وعظمت، فلذلك سماها جانّانّا تارة، وهي الحية الصغيرة، نظرآ إلى المبدأ، ونعباناً مرة وهو أكبر مأ يكون من
 انقلبت من أول الأمر نعبانآ، وهو الأليق بالمقام كما يفصح عنه توله تعالئي :
 صغر الجثة.
.
 تسرع، وتبتلع الحجر والشججر، خاف وهرب منها، والخكمة فيها لتكون
 أي سنعيدها عصا كما كانت.
.
 أي أدخلها تحت عضدك، فإن جناحي الإنسان جنباه، كما أن جناحي العنسير ناحيتاه، مستعار من جناحي الطائر، ، وقد سميا جناحين لأنه يجنجهما أي


 أن الطبع تعافه وتنفر عنه، روي أنه عليه الـلسلام كان آدم يعني أسمر اللؤن، ،

 على صدقك سوى العصا!
.


 في التكبر، واليُتُو"، حتى تجاسر على دعوى الربوبية، وإنما خصص فرعون

 فسيح، تضرع إلى ربه. نقال:
.

 عسى يَرِد غليه من الشدائد والمكاره، ويتلقاها بصدر فسيح.
 وأعظمها، وأصعب الخطوب وأهولُها، بتوفيق الأسباب، ورفع الموانع.
.

 لحيته فتتفها فغضب، فتتياءم منه وأمر بقتله، فقالت آسية: إنه صبي لا


يفرق بين الجمر والياقوت، فأحضرهما بين يديَّه، فأخذ الجمرة فوضبّها في فيه، فاحترق لسانه، وصارت فيه عقدة.
. يفَ




据
أكبر من موسى وأفصح لُساناً.
.

.
 أدائها كما ينبغي
.
 الرغبات، ويؤدي إلى تكاثر الخير، ولنّس المراد بالتسبيح والذكر، ،ما

يكون منهما بالقلب، وفي الخلوات، بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة، وذلك مما لا ريب في تأثيره، في حالي التيان التعدد والاننفراد، ولفظُ
 بك، من ادعاء الشركة في الألوهبة، ونصفك بما يليق بك، من صفات الكمال، تنزيها كثيراً.

## 

 فرعون، وأوان المحاجة معه، لنخلص من شرّه وطغيانه.

## .

 أعمالنا، وما دعوناك به يصلحنا ويفيدنا، في تحقيق كلفته من إقامة الرسالة
.
هِ
 له عليه السلام، وإن كان وقوع بعضها مترقباً بعد، كتيسر الأمر، وشد


## .

 نغس موسى عليه السلام بالقبول، وذكرُ تلك النعم بلفظ المنة، ليعرف

موسـى أنهـا بمحض الكـبرم والإحســنان، وتصديـره بالقسـم لكمـال الاعتنـاء


الوقـت

## 

 إلى مريم، أو بالإلهام كالإيحاء إلى النحل، ألو الإِراءة في المنام
 له، وتفخيماً لشأنه، ،تم فُسُر ليكون أُقرَّ عند النفس.

وحِ












 الغلمان والجواري بإخراجه، فأخرجوه وفتحوا الصندوق فإذا فيه صّبي منز

أصبح الناس وجهاً، فلما رآه فرعون أحبَّه حبآ شديداً، وذلك قوله تعالى:


 بمرأى مني، بحفظي ورعايتي، فأنا مراعيك ومراقبك، كما يراعى الرجل بعينه إذا اعتنى به.

##   



 نفسه ويربيه، وذلك إنما يكون بقبوله ثديها، يروى ألها أنه فشا الخبر بمصرير، أن آل فرعون أخذوا غلاماً في النيل، لا يرتضع ثدي امرأة، واضيطروا








 إلقاؤه في البحر، ثم أخذ لحية فرعون، ثم قتل القبطي، ثم الهجرة، وكلها




 تشريف له وتنبيه على انتهاء الحكاية.

## .

 عليه السلام إلى فرعون، •مؤيداً بأخيه بعد تذكير المنن السابق، أي اصطفيتك برسالاتي وبكلافي.

## .



 الذكر يقع على جميع العبادات، وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتما، واستمنذا بذكري العون والتأييد.
 أنه تعالى أوحى إلى هارون بمصر، ألى أن يلتقي بموسى عليهما ألسلام، ويذهبا إلى فرعون الطاغية: الجبار .

> .







## . .

. بطريق التغليب، إيذاناً بأصالته في كل قول وفعل، وتبعية هارون عليه السلام


 ينبغي، لجرأته وقساوته وفجوره•

## 

重
 وآَرَكَ إِ ما يجري بينكما وبينه من تول وفعل، وأنا حافظ لكما من شره، والحافظ إذا كان كذلك تم الحفظ.

##  <br> .

$$
\begin{equation*}
\text { سورة طه، آية: \& } 1 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$








 تعالى، الهادية إلى الحقى، وليس المراد منه (اسلام التحية" بل معنظاه السلامة على من أسلم و'اتبع الحق، وفيه ترغيب في اتباعهما على الطف؛

## 


 من التلطف في الوعيد ما لا يخفى، حيث لم يصرح بحلول العذاب به به.

## 




 ربكما، فأخبراني من ريكما؟ وتخصيص النداء بموسى عليه البنالام مع توجيه الخطاب إليهما، لما أنه الأصل في الرسالة، وهارون وزيرهـ
.
 بضمير المتكلم أنفسهما فقط، حسبما أراد اللعين، بل جميع المخلوقات،




 أعطاه، وعزَّف كيف يتوصل اللى بقائه وكماله، إما الختيارياً كما في الحيوانات، أو طبعاً كما في الجمادات والنباتات، ولما كان الخلقا وليان متقدماً
 جوابه على نمط رائق، وأسلوب لاثق، حيث بيّن أنه تعالى عالم، قادر بالذات، خالق لجميع الأشباء، منعم عليها بجميع ما يليق بها بال، بطريق التفضل، ولذلك بهت الذي كفر، وخاف أن بظهر للناس حقيقة مقالاته، فأراد أن يصرفه إلى ما لا يَعْنيه بطريق المغالطة .
.
 جرى عليهم من الحوادثِ مما لا دخل له بمنصب الرسالة الها لالة فلم يلتفت موسى علبه السلام، إلى ذلك الحديث، بل فال :
.
 لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بِما أرسلت به هِ فِف كِتَّبَّهِ

 وليس لحاجته تعالى في العلم به إليه.

ولقد أجاب عليه النسلام بجوابِ عبقري بديع، حيث كثشف حقيقة الحق، مع أنه لم يخرج عما كان بان بصدده، من بيان شؤونه تعالى، 'تم تخلَّص إليه حيث قال بُطريق الحكاية عن اللّ تعالى، ما يثبت الألوهية والربوبية فقال:

##  .

 عليها، وهو مصدر سمي به المفعول، أي جعل كل موضع مهداً لكلِل وابحد




 كمال القدرة، والحكمة، والإيذان بأنه لا يتأبئ إلا من قادرِ، مُطاعِ، عظطيم


 والشكل، والرائحة، والنفع .

## .

 فأخرجنا منه أصناف النباتات، قائلين: كلوا واريورا أنعامكم، آذنين بذلك


 وتخصيص كونها آيات بهم، باعتبار أنهم المنتفعون بها .
.
(\%) أبدانكم من. النطفة، المتولدة من الأغذية الحاصلة من الأرض بوسائط

 المتفتتة ورد الأرواح إليها
.




屋 |وَّكَذَّبَا فرعونُ موسى عليه السلام، بعد ما شاهد الآيات، جوراً وعناداً


r\&r
．解躬

妾 عليه السلام، وإنما قاله لحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السامِ،

 ويبالغوا في المدافعة والمنخاصمة، وسمى ما أظهره من المععجزات（السخر｜＂）＂ لتجسيرهم على المقابلة، ：ثم ادَّعى أنه يعارضه بمثل ما أتى به عليه السالام،

فقال ：

وَ





 وهو من الاستواء، لأن المُمافة من الوسط إلى الطرفين مستوية، أي مكاناً


 أي بمكان معيَّن، ووقتِ مُعيَّن．

## .

 للاجتماع في يوم العيد، وكان يوم عيد لهم، يزينون الين فيه الأحياء والدور ،
 الأشهاد، ويشيع ذلك بين الناس، لأنه عليه السلام كان على ثقة من أمره،
 اليوم بأنفسهم (ضْهُىُ أي وفت الضحوة، ليكون أبعد من الريبة، وأبين لكشف الحق.

 يكيد به من السحرة، وكانوا أربعمائة، وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراً
 إيماٌٌ إلى أنه لم يسارع إليه، بل بعد تلعنّم.

##  





 المدعي للألومية، والمفتري على الشا

## .



 به قوله تعالى:

$$
\begin{aligned}
& \text { ويّ }
\end{aligned}
$$

الْ




 الأْشل وهو الأفضل .
.



 في المغالبة، للانتصار علي موسى .



 الإلقاء، أي فألقوا فإذا حبالهم تتحرك وتسعى على بطونها، حتى يظنها موسى من عظمة السحر، أنها حيات تساتى، وإنما خيَّروه بيدئهم أو بدئه، الثتَتم بالغنبة عليه، لأنهم كانوا قد بَرَعُوا ومَهَروا في السحر .

 في نفسه خوفاً، بمقتضى الطبيعة البشرية، المجبولة على النفرة من

الححات .

## 


أنت المتتصر الغالب.

##  

 تهويلاً لأمرها، وتنخيماً كشأنها، وإيفاناً بأنها ليست من جنس العصي
 السحر، من لَتفه إذا ابتلعه بسرعة، والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير،



（ ）
 العالمين حين رأوا تلك الآية الباهرة، وأشهروا إيمانهم بانله ．


．
中





 فرعون مح قرب عهله بـشاهدة انقلاب العصا حية، كيف يعقل ：أن يهدد السحرة؟ قلنا：إنه كان في أشد الخوف في قلبه، إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة تمشية لملكه، وترويجاً لأمره، فإن كثيراً من العجزة، جِد يفعّل أمثال هذه التهديدات الفارغة．
ما







 فحسب، وهي فانية زائلة، ورغبتنا في النعيم الدائم.
 . وَأَبَقَى








.


 الرفيعة، وليس فيه ما يدل على عدم اعتبار الإيمان، المجرد عن الغمّل

 فيه، فسائر الالدرجات لا بد أن تكون لغيرهم من أهل الإيمان.
.
高 جَنَّتُ عَنْ

 وهذا تحقيق لكون ثوابه تعالىى أبقى، وقيل : هذه الآيات الثلاث أبتداء كلام من الهُ عزَّ وجلًّ.


 الآيات الظاهرة على يد موسى عليه السلام، بعد ما غلب السحرة: في نحو
 والتعبير عنهم بكونهم عباداً له تعالى، لإظهار الرحمة، والاعتناء. بأمرهمه، أي وباله لقد أوحينا إليه أن أسر بعبادي من مصر ليلاً


 إزاحة ما كانوا عليه، حيث قالوا إنَّا لمدركون(1)

## 

 أول الليلة، فأنبر فرعونُ بذلك، فأتبعهم بعساكره، فلحقهم بحيث تران تراءى


 منه وغمرهم ما غمرهم، من الأمر الهائل الذي لا يقادر قدرُه، وهو من جوامع الكلم.

## 


 نجاة، وفيه تهكم بفرعون في قوله الفاجر : أوما أهدا أهديكم إلا سبيل الرشادي فإن قيل: كيف اختار فرعون إلقاء نفسه وعسكره إلى التهلكة؟ قيل : إن جبريل عليه السلام كان على فرس، فتبعه فرس فرعون، ورن، وهذا بعيدٌ لأن
 ظنه السلامة، فأمر بالدخول في البحر .
(1) فإن قيل: الخوف والخشية مترادفان، نلماذا غاير بينهما؟ فالجواب: إن ذلك للبلاغة، ولمراعاة رؤوس الآيات.

##  

 وقومه وإنجائهم منهم، وإفاضة فنون النعم الدينية والدنيوية عليهم أي بلنا

 وإنزال التوراة عليه، وإنما نسبت المواعدة إليهم وهي لموسى، لظرآ إلىّلى









## .







والتوبة، والإيمانُ، والعملُ الصالح، قد يتفق لكل أحد، ولا صعوبة في ذلك، إنما الصعوبة في المداومة عليه.

## 

|
 أي وقلنا له: أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك؟ أي عن اللبعين الذين
 من إغفالهم وعدم الاعتداد بهم، مع كم كونه مأموراً باستصحابهم وللذلك أجاب عليه السلام، بنفي الانفراد المنافي للاستصحاب، حيث قال:

## 


 الموضع الذي أمرتني به، لترضى عني بمسارعتي إلى الامتثال بأمرك؛
 إلَّى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وفيه دليل على جواز الاجتهاد.

## .

多

 منسوب الى قبيلة يقال لها السامرة، وكان منافقاً قد أظهر الإِسالام، وبنو إسرائيل كانوا ستمائة ألف، وما نجا من عبادة العجل إلا ائنا عشر أللاًا.

وعِ

.



㞔
 الميقات.







 لهم، ثم لم يردوها عند الخروج، ولعل تسميتهم لها أوزارآ، لأنها آنّام


 روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت، قال لهم السامري: إنما أخلف

موسى ميعادكم لما معكم من حليّ القوم، وهو حرام عليكم، فالرأي أن نحفر حفرة، ونسجر فيها نارآ، ونقذف كلَّ ما معنا فيها فقعلوا.

## " . فَنَيَى

㢄
 عجل، لأنه جعل فيه منافذ ومخاريق، بحيث إذا دخل فيه الريّ الريح، صوّا
 إلَهُهِعْ حكاية لنتيجة فتنة السامري من جهته تعالى قصداً إلى زيادة تقريرها، لا من جهة القائلين، وإلا لقيل فأخرج لنا.

## 





 ضراً، أو يجلب لهم نفعأ؟ فإن قيل: كيف يعقل رجوع ستمائة ألف إنسان عن دين الخت دفعة، إلى عبادة العجل، اللي يُعرف فيرف فسادها بالضروورة، ثـم


 والتقم كل ما جَمَعه السحرة، ثم عاد عصا، ورأوا اعتراف السحرة بأن

ذلك ليس بسـحر، ورأوا الآيات التسع مدة مديدة، ‘ثم انفلاق البتحر؛ ثم




 وضلالهم في اللدين

##  




 إِنَمَانْتُتُدرِ
 وأطعيوا أمري، إرشاد لهم على الحق، إثر زجرهم غن الباطلِّ، والتعرض

 وإنما قال هارون عليه اللسلام ذلك، لأنه كان مأموراً بالنهي عن المنكر، ، فقابلوا هذه النصيحة بالسَّفه.

## 




التسويف، ولما قالوه اعتزلهم هِارون مع الذين لم يعبدوا العجل، فلما
 للسبعين الذين معه: هذا صوت الفتنة، فلما رأى هارون، أخلذ شعر رأسه بيمينه، ولحيته بشماله.

(
. (G) 参
中
 بالصلابة في الدين، وبالقيام لدصالحهم.
حَا




 بالقوة، أن يقع قتال بينهم، فيسفكوا الدماء وِيقتلِ بعضهِمْ بعضاً وكما



 اللدماء، والمداراة معهم، إلى أن ترجع إليهم، لتكون أنت المتدارك للأمر،

لا سيما وقد كانوا في القوة، ونحن على القلة، كما يعرب عنه قوله
 الاجتهاد، فلمَّا فرغ من مخخاطبة هارون، وعرف العذر، أقبل على السِامري .
. (爰 (

حملك على ذلك؟ خاطبه بذلك، ليظهر للناس بطلانَ كيله، باعترافه.




 العجل فكان له خوار.م وعامة المفسرين قالوا: المراد بالر الرسون (اجبريل"، عليه السلام، وروي أنه كان رأى أن جبريل عليه السلام، جاء راء رابباً فرساً،



 لا لشيء آخر من البرهان إلعقلي، أو الإلهام الإلهِي.

重







 السر بتلك العقوبة، أنه لما أنشا الفتنة، لجمع الناس علئها دين الشا، عوقب بما يضاده، من العزلة عن الناس، إلا وفال معاتلا : إن موسى







 بيان الدين الحق، نفال مخاطباً لبني إسرائيل:
.
 غير أن يشاركه شيء من اللأثياء، بوجه من الوجوه، ولا يدانيا فيا في كمال
 يُعلم وبه تم حديث موسى عليه السلام.
中
(19.6)






## 



 على المعاقب، بالحمل الذي يُنفدح الحامل، وينضض ظهره،

## 




## .

高

 قالوا في صفة العلو : أُسودُ الكبد، وأزرق العين.
.

 (إن لمدة لبُهم فيها، لمَّا عاينوا الشدائد.
.

 على شدة الهول.

## .


 نَسْفَا يجعلها كالرمل، ثم يرسل عليها الرياح فتفرتها، والفاء للمسارعة إلى إلزام السائلين

## 

 على صف واحد والقاع: المستوي من الأرض.


 النتوء اليسير

.





 أخفى الصوت.



 الشفعاء نكأنه قال تعالى!: لا تنفع الثفاعة أحداً من الخلق، إلا ششضاً مرضياً.
.

بمعلوماته جلّ وعلا.

.
وهم الأسارى - في يد الملكُ التهار، وجوه الخلاثت جميعاً للواحد التهار،


 .


 الهضم: النقصُ والكسر، هضمه هضماً كسره، وهضم حقه نقصه.
 .




 ذِكُرا أي اتعاظاً واعتبارآ، مؤدياً إلى الاتقاء.

$$
\begin{aligned}
\end{aligned}
$$





 إليه جبريل عليه السلام الوحي، يتبعه عند تلفظ كل كلمة، لكمالـل اعتنائه

 زيادةً العلم، فإنه الموصل إلى طلبتك، دون الاستعجال عند تلاوة الوحي

 العصيان، وعرقه راسخ في النسيان، والمعهود محذوف، يدل عليه ما بعده، واللام جواب قسم محخلوف، أي وبالهل لقد أمرناه ووصيناه، وأولخينا




 المدح أقرب．

帛育会

وتكبَّر .

．فتَتْقَقَ



 للنهي، أي فتشقيان وإسناد الشقاء إليه خاصة، بعد تعليف الإخراج اج بهما معاً، لأضالته في الأمور، واستلزام شقائه شُقاءها مع ما ما فيه من مراعاعاة الفواصل، وفيل: المراد بالثشقاء: التعبُ في طلب المعاش، ولبا وذلك من وظائف الرجال. ويؤيده قوله تعالى:

##  .

重

 لموجب النهي، فإن الجتماع أسباب الراحة فيها، ونني نقائضها، التي هي
 الأمور الجليلة في الجنة، والبعد عن أنواع الشفقوة، التي حلَّره منها، ليبالغ في التحامي عن اللسبب المؤدي إليها.

##  

(1) هذه الآية الكريمة من أظهر الدلاثل، وأوضح الوجوه على أن الجنة التي الخرج منها
 والعُري وعدم حر الشمس، لا يكون إلا في جنة الخلد في السماء.
我
 الوجوه، فالذي رغب الشه فيه آدم، رغَّبه إبليس فيه.

كِ





 عن أمثالها، كأنه قيل لهم : ابظظروا واعتبروا بزلة أبيكم التي أنخرجته من







أسلم بعد ألكفر إنه كافر? (1).

(1) هذا وجه بديع ني التوجه لمعصية آدم، وانظر كتابنا: الالنوة والأنبياءه نفد وضخنا بالتفصيل المسألة، وينا الوجوه الشنرعية في بحت العصمة الأنياءه .




## ( 

重



 لهدى الشا، قد يلحقه الثشقاء في الدنيا؟ قلنا: المراد لا يضل في الدين، فإن حصل الشقاء بسبب آخر فلا مانع منه وفيه الأجر .

##  

 الرسل الكرام يسلب عنه القناعة، والتوكل، فتكون همته مقصورة، على أعراض الدالدنيا،
 مظلمة، بخلاف المؤمن القانع، المتوكل، فإنه يعيش عيشاً طيباً، كما قال






.
.





. وَأَبقَ


 انتطاعه.




$$
\text { (1) سورة الأعراف، آية: } 97 \text {. }
$$





 .

## 






إلى بيان جواب لولا، ولاستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب(1)

##  




 آلتَّمِِْ

(1) قال الفراه: في الآَية تنديم وتأخير والمعنى: ولولا كلمة وأبل مسمَى لكان لزاماً أي


المغرب والعشاء، وتقديم الوقت فيهما لاختصاصهما بمزيد الفضنل، فإن القلب فيهما أجمع، والنفس إلى الاستراحة أميل، فتكون العـل العبادة فيهما

 الأونات، رجاء أن تنال عنده تعالى، ما ترضى به به نفسك، ونكا ويسر قلبك وهو إشارة إلى قوله تعالى: اؤلسوف يعطيك ربك فترضىئ وهذه الآلية نظير
 بالتسبيح، لأن ذكر الها يفيد السلوة والراحة.
 مَتُعَتَا



 |中 ينقطع نفسه أو أثره.
. لِلِّقْوَكَ
 بها، ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهمه، ولا يهتموا بأمر إلمعيشة



 أمرهم بالصلاة، ونلا هذه الآية وليس في الآية رخصة في ترك التا التكسب، لأنه تعالى قال في وصف المتقين وارجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ．ال ال
ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية، حكى عن شبهتهم، فكأنه من تمام قوله تعالى：و中اصبر على ما يقولونج، فقال：
 ．给號







 العلم أجل الأمور وأعلاها، إذ هو أصل الأعمال، ومبدأ الأفعال، ولقد ظهر مع حيازته لجميع علوم الأولين والآخرين، على يلى يد أمي لم الما يمارس شيئاً من العلوم، ولم يدارس أحداً أُصلا، فأي معجزة بعد هذا القرآن؟؟．









ونِ
. وَمْنِ آهتَكَكْ



 والترديد، بل هو على سبيل التهديد، والزجر للكفار، والها أعلم، والهِ والحمبد
 والمرسلين، وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين.
("تم بعونه نعالى تفسبر سوزة طه").
rvr


مكية وهي مائة واثنتا عشرة آية

.






.


 القرآن حال كونهم مستهزئين به.


 حال من الأحوال، إلا حال إستماعهم إياه، لاعبين مستهزئين بهي لا لاهين

 تكون إلأَ سراً، أنهم بالغوا في إخفائها، بحيث لم يشعر أخلذ بأنهم

 رسول الهو
 تُتصِصُونِ
 جهل لأن كل ما أتى به الرسول ولا
 ضعفائهم، بمثل هذا القول الكاذبر.
.
 الله إليه بأحوالهم وأقوالهمه، بياناً لانكشاف سرهم، أي قال محمد


 المبالغ في العلم بالمسموعات والمعلومات، التي من جملتها ما أُسروه من النجوى، فيجازيهم بأقوالهم وأفعالهم

.
 السابق، إلى حكاية قول آخر، أي لم يقتصروا على ألن يقولوا: هل هل هذا إلا






 كاليد، والعصا ونحومما، حتى نؤمن به، فرد الها تعالى عليهم بقوله:
. 6 全


 أعتى منهم وأطغى؟.

كِ



 من الشرائع والأحكام، كما نوحي إليك من غير فرق بينهما في حقيقة


وَالنِبِّينَ
 وأمَّا تعلّق بعض الفقهاء بُهذه الآية، في ألن العامي عليه ألن يرجع الـلى فتوى
 الواقعة المخصوصة، ومتعلقة بالئهود والنصارى(1)
.
 أفراد الجنس، في أحكام الطبيعة البشرية، إثر بيان كونهم أسوة فلان في نفّس








بِ
أَّسْترِيْ


(1) أقول: هذه الآية وإن كانت في أهل الكتاب من علماء اليهود والنصارى، إلا أنه يستأنس بها في أن الرجل العامئي ينبغي أن يرجع إلى آمل الفقه والعلم فيما أشبكل عليه من أمر الدين.

وغيرهم، ممن تستدعي الحكمة إبقاهه، كمن سيؤمن هو إِّ أو من سيؤمن
 المجاوزين الحدَّ في الكفر والعصيان، كقوم نوح، وعاد، وثمود.

## .





 لهم على التدبر، والتذكر في أمر الكتاب المبين.

##  

 المسرفين وبيان لكيفية إهلاكهم، أي وكثيراً من أهل القرى أهلكناهم إهلاكاً مريعاً، وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر، بإبانة ألجزاء


 عَاَخَرِينِج أي وخلقنا أمة أخرى بعدهم، ففيه تنبيه على استئصال الأولين بالكلية.
.
 كِرْزُونِ والركضُ : ضرب الدابة بالرجل لتسرع.




 خالية، فتسألون أين أصحابها؟ وهذا كله من باب اللنخرية والتهكم بهم، جزاء استّهزأئهم بآيات الشا
.

 وهذا اعترافٌ منهم بالظلمّ، وباستتباعه للعذاب، ومذمَّهُ عليه بِين لم ينفعهم الندم



 خمدت النار، إذا طُفئت، وخَمَد الرجل : أني مات

rva
 وإبداع بني آدم، مؤسس على الحكم البالغة، المستتبعة للغاية الجلئليلة، أي
 المخلوقات التي لا تُحصى أجناسهم، على هنى ونا النمط البديع، خالية والية عن
 لكمال نزاهته تعالى عن الخلق، الخالي عن الحكمة، بل بل إنما خلقناهاها



 جهة قدرتنا، مما يليق بشأننا من الحور العين أو الملائكة، لا من الأجسام
 وتحسينها، وتسوية الفروش وتزيينها، لكن تستحيل إرادتنا له، لمنافافاته
 بدلالة ما قبله عليه، أي إن كنا فاعلين لأتخذناه.

. نَصِفُونَ

 أي فيمحقه بالكليَّة، كما فعلنا بأهل القرى الظالمة، وقد استعير لإيراد
(1) سورة ص، آية:

الحق على الباطل، القُذفُ الذي هو الرمي الشُديدُ، بالجرم الصلبي،


 والهلاك، من أجل وصفكم له سبحانه، بما لا يليق بشأنه الجليل:







 عبـاداتهـم بثقلهـا ودوامهـا، حقيقـة بـأن تستحسـر منهـا، ومـع ذلـك لا لا يستّحرون.
.
重
 بفراغ أو بشغل آخر، وتمبُّبحهم جارٍ مجرى التنفس منا.

 أثراً؛ فني الآية استعارة تمثيلية من روائع أساليب البيان.
.
 عبادة غير الله، من حجارة صماء بكماء، لا تستطيع خلْتَقَ شيء، والمعنى:




 والإماتة، والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم.

. يَيْفُونَ
据 انتفائه، بل على استحالته، أي لو كان في السماوات الوات والأرض، الّالهة غير
 يحدث بين الآلهة من الاختلاف والثنازع، وحيث انتفى التالي عُلم انتفاءُ




(1) توضيح ذلك الَّا لو فرضنا وجود إلهين في الكون، فأراد أحلهما شيئًا وأراد الآخر
 تنفذ إرادة واحد منهما دون الآخر ، فيكون الأول الذي تنفذ إرادته، هو الإلٍ الحاله الحقبقي القادر، والثاني هو العاجز اللذي لا يقدر على شيء، فلا يصلح أن يكون إلهاً، ولو كان =

 أهل الجهل والإلحاد، من وجود آلهة دعه، أو نسبة الزوجة له والولد
.

أن يناقشه ويسأله عما يفعل، ولو اعترض على الـلى السلطان بعض :غبيده مع وجود التجانس، وجواز الخطأ عليه لاستُقبح ذلك منه، وعُدَّ سفهاه، فِمن هو مالك الملك الحقيقي، وفعلُه صواب كلِّل، أولى بأن لا يُعترضن عليه، فلا يملك أحد أن يقول بِاربِّ لمَ فعلتَ ذلكَ عما يفعلون نتيراً أو فطميرأ، لأنهم عبيد له تعالى .


 تلك الآلهة، وتبكيتهم بإلجائهم إلى إقامة البرهان على دعوامم إلباطلةّ،

 جهة العقل والنقل، فإنه لا صحة لتولِ لا دليل عليه، لا سيما في مثل هنا


=
 يكون رئيس ونائبه، ورئيس جمهورية ونائبه

عظتهم، وذكر الأمم السالفة قد أقمته، فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم، وانظروا هل في واحد من الكتب السماوية غير الأمر بالتوحيد، والنهِير عن

 المحاجة، بإظهار حقية الحق، فإن أكثرهم لا ينهمون الحق ولأَهُمه| لأجل



.
 استئناف مقرر من كون التوحيد، مئّا ططتّ به الكتب الإلكّية، وأجمعت عليه الرسل عليهم السلام، أي وما أرسلنا فبلك بام محمد رسولا من الرسل، إلأَ أوحينا إليه، أنه لا إله ولا معبود بحت، إلاً الهُ رب العالمين، فخشُوْن بالعبادة، ولا تشركوا معه أحداً.
.
 من خزاعة، يتولون: الملائكة بناتُ الهُ، وأضافوا إلى ذلك مذه إلفرية،




العبوديةُ تنافي الولادةً
重莶


 يعملون، لا بغير أمره．


 عليه من أمورهم خافية، ولعلمهم بإحاطته تعالى، بما قدَّموا وأخروّا، مْن




 الصغير ：حنوتُ وعطفت عليه．

C


侵


المجرمين، ولا يغني عنهم ما ذُكر من صفاتهم السنيّة، وأفعالهم المرضية، وفيه الدلالة على عزة جبروته تعالى، واستحالة كِّلة كون الملائكة بحيث الِّيث يتوهم
 الجزاء، نجزي من ظلم بالإشراك بالنّ، وتعدًّى الحدود.

## 呂 



 الرتق الضّم والالتحام، أي كانتا ذواتا رتق، وكانتا وانتا شيئاً واحداً، والرَّتْتُ:





 آلَكَهِ

 فانفصلت الأرض عن المجموعة الشمسية، وتبردت تشاني والأنهار، ويستدلون على صحة ذلك، بما في بالكا باطن الأرض من مواد ملتهبة، تقذف بين
 الكريم كالذي أخبر قبل أربعة عشر قرنآ من الزمان، عن التصان الأرض بالسمانياولات وبالمجمزعة الششمسبة.


 يوجبه من الآيات الآفاقية والأنفسية، الدالة على تفرده عز وجل بالألومية.











 والضلالد.



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النور، آبة: : } 0 \text { ع } \\
& \text { IV :سورة الحِجْر، ، آية (Y) }
\end{aligned}
$$


أي خلق الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتتصرفوا فيه، والثـمس لتكون سرانج




 الأكثرون: هي أجسام تدور النجوم عليها، وهذا أقرب إلى ظالى الثاهر القرآنا والحقُّ أنه لا سبيل إلى معرفة صفات السماوات إلاَّا بالخبر القاطع .

## .



 حتى يشمتوا بموتك؟.

$$
\begin{array}{r}
\text { تَرْحِعَونَ }
\end{array}
$$

نا
 لا لا لِّنْ إلى غيرنا، فنجازيكم حسبما يظهر منكم من الأعمال، فهو وعدٌ ووعيدٌ.

多 الكفرة المجرمون ما يتخلْونك يا محمد إلا مهزوءآ به، كأنه قيل مأ يفعلون
 يقولون: أهذا اللذي يذكر آلهتكم بسوء؟ وإنما أطلقه لدلالة الحالّ، فإلن
 والمعنى: إنهم يعيبون اللرسول أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا تلنفع
 بالعيبِ والإنكار، وأن يُهُزأ بهمّ، وتكرار الضمير (هم) لتلأكيد.

## .

 مخلوق من العجل، على سبيل المبالغة، تبنزيلاً لما طُبع عليه من الأخلاق



 الشيء قبل أوانه، فإن كل مأ هو آت قريب.

## .

 يوعدون؟ وإنما كانوا يقولونه بطريق الاستهزاء، لا طلباً لتعيين وقته بطريق
 والمؤمنين، الذين كانوا يتلون :الآيات الكريمة، المنبئة عن مجي؛ إلساعة،

وجوابُ الشرط محذوف بدلالة ما فبله، كأنه قيل: فلتأتنا بسرعة إن كتتم
صادقين

##  



 الذي يستعجلونه، حين لا يستطيعون دفع العذاب عن وجوههم ولا علا عن



شَّ . يُنظَرْونوَ



. 6 重
(1) جواب لالوه محذوف لأنه أبلغ في التهليد والوعيد، أي لو يعلم هؤلاء الكفار ما سيلقونه من أنواع الكرب والعذاب، لما استعجلوا نزوله، ولكنهم سفهاء جهلة.
 ضمن الاستعجال، وتصليرها با بالقسم لزيادة تحقيق مضمونها، أي وبالشّه لقد



 هلاكاً وعقاباً في الكدنيا والآخرة، فكذلك حال هؤلاء المسنهزئين.






 يخافوا بأسه.








أن ينصـروا أنفسهـم ولا يصحبون بـالنصر مـن جهتنـا، فكيف يتصـور أن ينصروا غيرهم؟ وحمايةُ النفس أولى من حماية الغير .
行


توهّموا، ببيان أنه تعالى متههم بالحياة الدنيا، وأمهلهم حتى طالت أعمارهم، فحسبوا أن لا يزالوا كذلك، وما حملهم على الإعراض، إليا إلا


 أهلها وغلبة المسلمين عليهم، فكيف يتومهمون أنهم ناجون من من بألمنا

 والمؤمنين؟ كانه قيل أبعد ظهور ما ذُكر، ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم؟؟ إن
 وتزينوا بزينة الإسالام والمسلمين .

$$
\begin{aligned}
& \text {. يُذَرُونِّ }
\end{aligned}
$$

呂


 وتسجيلً عليهم بكمال الجهل والعناد، أي ولكنكم أيها المشركون ـ لشدة

جهلكم وغنادكم ـ كالصُـُّ الذين يسمعون الكام والإنذار(1"، فلا يتعظون
ولا ينزجرون.

-
 خغيف، مما أُنذروا به من عذاب الشه، ولو كان أدنى شيء من من العذابي،
 معترفين بجريمتهم: يا هلاكنا ودمارنا لقد كنا ظالمين لأنفسنا بتكذيبنا رسّل
 أثر من آثار عذاب الله، فينادون عند ذلك بالويل والثبوز .

重







(1) شبههم تعالى بالصم - ألي الطرش - وهم صـاح الحواس، لأنهم إذا سمعووا ما
 السماع، فلا يستمعون ولا يعون.

التحذيرُ، فإن المحاسب إذا كان في العلم، بحيث لا يمكن أن يشتبه عليه شيءٌ، وفي القدرة بحيث لا يعجز عن شيء، فحقيق بالعاقل أن يكون بأشد الخوف منه.

## .

 هو التوراة وكذا بالضياء والذكر، أي وبالهُ لقد آتيناهما كتاباً، جامعاً بين
 وذكـراً يتعظ بـه الناس، وتخصيص المتـتـين بـالـذكر لأنهـم المستضيئون

بأنواره.
.
 أي يخشون عذابه تعالى، وهو غائب عنهم، وقيل : يخافونه في الخلوات،
 إشفاقهم من الساعة للإِيذان بهولها وشدتها.
.



 منافعه، كيف يمكنكم إنكاره؟
.
我

 عَكِيِينَا أي بأنه أهل لمَا آتيناه من الوحي والفضل .
.

 تجاهل منه عليه السلام؛ كأنه لا يعرف أنها حجر أو شجر، أُ أتخذوهما
 لهم على إجلالها ومعنى ؤَعَاكِفُونَا أي مقيمون على عبادتها.

 فالتجأوا إلى التقليد لاَبائهم الضالين، ولهنا أبطله بطريق التسم المؤكد حيث فال:


 العقلاء كونه كذلك، فالباطلل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به.

## 


 الَلْلَعِعِينَ

## 重





 من كون ربكم رب السماوات والأرض فقط، دون ما ما عداه كائناً ما كان


## .



.
 أن قومه خرجوا به في يوم عيد لهم، فبدؤوا ببيت الأصنام، وكانِّ سوانت سبعين صنماً مصطفاً، وثمة صنم عظيم من ذهب، وفي عينيه جوهرتان، تضيئان

بالليل، فدخلوه فسجدوا: لها، ووضعوا بينها طعاماً، وفالوا إلى أُن نرجّع



 المعبود، أن يُرجع إليه في الملمَّات.

## .




إمانتها وتحطيمها.


 وكانوا قد سمعوا ما يقول في آلهتهم، ولو لم يكن إلا فوله عليه السبلام


## .




> .
 مخاطبتهم إياه، للتنبيه على أن إتيانهم به عليه اللسلام أمر محقق، ألاني فهو المتَهمُ الأوحد، الذي لا يجرؤ أحد غيره على تكسير الأصنام.


 هذا الصنم الكبير، مشيرآ إلى اللي لم يكسره، سلك علك عليه اللـلاملام معهم

 أنفسها، مع ما فيه من التوقي من الكذب، ولئه والغرضُ تبكيتهم وإقامة الحجة
 أن ينطقوا، وإنما لم يقل: إن كانوا يسمعون، أو يعقلون، مع أن أن السؤال الـ موقِوف على السمع والعقل أيضاً، لما أن نتيجة السؤال هو الـون الجواب، عدم نطقهم أظهر، وتبكيتهم بذلك أدخل، وقد الد حصل ذلك حسبما نطق به قوله تعالى :
.


 أُلَّلِّمُونَ أي بِ بعبادة الأصنام، فإن من لا يدفع عن رأسه الفأس، كيف يدفع عن عابديه البأس؟
.
 استقاموا بالمراجعة، وقل أجرى اله الحق على لسانهم في القول الأول، الما ثم

 يَنطِقُوِبَ نسألهم؟؟

. يَنرُّكُمْ

 تركتم عبادته، وتتركون عبادة اللواحد الأحد!؟.

 إصرارهم على الباطل، وأنكر عبادتهم لها، بعد اعترافهم بأنها جماذادات "أَفَلَا تَعْتُلُوتِ الحجة، وعجزوا عن الجوابا
.

 بعقله؟ وإنه، لتمثّل رانع بادي الجسسن والجمال.

 عجزوا عن المحاجة قالوا ذلك، وهكذا ديدن المبطل المحجوجا


 الطير لَتمر بها، وهي في أقصى الجو، فتحترق من شدة وهجها أحد يحوم حولها، فلما أرادوا أن يلقوه، لم يعلموا كيف يلقيونيونه، صنع لهم رجل المنجنيق، ثم عمدوا إلى إبراميم عليه السلام، فقيَّدوه ووضعوه
 روضة عليه، وبستاناً يتنعم فيه فذلك قوله تعالى:


 عنه أذاها، كما يشعر به ظاهر قوله تعالى على إبراميم.
.
. 9V : سورة الصافات، آية (1)
(Y) فإن قيل: كيف خاطب الش النار مع أنها لا تعقل؟ الجهواب: أن خحطاب الثكوين لا
 ابلعي ماءً
 في ذلك لآيات لقوم يعقلونه وهذا خلاصن الْا القول بين الخطاب النكويني والخطاب التكليفي

 الحق، برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق، وهم على البأطل


الشام، روي أنه آمن لإبراهيم عليه السلام رجالُّ من قومه، حين رأوا
 إلى ربه، ومعه لوط، وسارة، فنزل حران، نم خرج منها فقدم مضر، ثـم خرج فتزل أرض فلسطين.


 صَلِحِيتِّ بأن ونتناهم للصاح في الدين والدنيا، فصاروا كامليّن، عابدين، صالحين






 موحِدين، مخلصين في العبادة.

.


 له، أي أشرارآ، خارجين عن الطاعة.






 الطوفان، وأضل الكرب: النمٌ الثديد.




 في الشر، فإنهما لم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم اللّا تعالىّ.
 . وكَ عُنَّا



 بعلمنا، ولا يخفى علينا.

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$





 تدفع الغنم إلى صاحب الأرض، لينتفع بدرِّها ونسلها، وتدا

 صلحاً، وما فعله داود حكماً، والصلح خير .. وفي قوله تعالى : وَفْفَهَمْنانَانَا

سُلَيمْنَهُ دليل على رجحان فوله، ورجوع داود إليه، مع أن الحكم المبنيَّ

 لحكم داود، ومن غرائب أحكام داود وسليمان عليهما السلام، ما روي

 ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكاكما إلى داوده، فقضى إنى


 وعلماً كثيراً، وهذا يدل على أن خطأ المجتهد، لا يقدح في كونه مجتهدلاً،




 فَعِلِيَ| أي من شأننا أن نفعل أمثاله، فليس ذلك ببدع منا، وإن كان بديعاً عندكم.
共 . 重

(1) الحـيث أخرجه البخاري 00 (Y ومسلم رقم •IVY في الأقضية.


الحديد له، وهو أول من صنعها، واتَّخذها حِلَقاً، وكانت من قبل صفائح . لهِ الشا على ذلك.

##  



 وأِّ
 فنجريه حسبما تقتضيه الحُكمة .

##  





 واعلم أن أجسام هذا العالم، إما كثيفة، أو لطيفة، فأكثف الأجسام:
 فأنطق الحجر، وليَّنَ له الحديد، وألطفُ الأشنياء الهواءُ، والنارُ، وقد
 الجنَّ، لأن الشياطين مخلوقون من النار .

保
(俞


 بعدما ذكر نفسه بما يوجبها، واكتفى به عن عرض المط المطلب، لطفاً في

 ولد عيص بن إسحق عليه السلام، وكانت أمه من أولا ولاد لوط ألو عليه السلامه

 أولاده وذهاب أمواله، والمرض في جسمه،
 سنة، فقال أستحي من الله أن أدعوه، وما بلغتْ مدةُ بلائي مدةً رخائي.
.



 على أيوب، وتذكرة لغيره من العابدين، الصابرين على ما أصيبوا.
.



(参)




(重


 مغاضباً لربه، إذ لا يناسب منصب النبوة، روي أنه خرج من من بين أظهرمهم


 ابتلاء، كما جاء في الحلديث الشريف (أششدكم بلاء الأنبياء، ثم الأمثل

$\qquad$
(1) طرف من حديث رواه البخازي ني المرضى، وابن ماجه في الفتن، وأحمد في




 إلى المهاجرة قبل الاستئذان.

和 مرفوعاً قال: أوحى الهُ تعالى إلى الحَوت أن خُذْهُ، ولا تخدشْ له لحماً،


 والشدائد، إذا دعونا، واستغاثوا بنا بالإخلاص.

.



 (6)









 متضرعين، فالمعنى: إنهم نالوا ما نالوا، لاتصافهم بهذه الخصال الحميدة.

.







.




 .

## 

 في الدين ثتقيح فعلهم، كأنه فيل: ألا ترون إلى عظطم ما ارتكبوا في دين الشه، اللنّي أجمعت عليه كافة الأنيباء عليهم السلام؟! (\$ فنجازيهم بأعمالهم، وقولُ وُفمن بعمله تنصيلّ للجزاء.


 أي مثتون ذلك في صعائف أعمالهم.

(1) لا اختلاف في أصول الشرائع التي لا تتبدل بتبدل الأعصار، فالأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم ددينهم واحد، وشرائُهم مختلفة، كما تال سبحانه:

 للجزاء، وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر، لأنهم المنكرونذ للنعث والرجوع"

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$

 عليه، حتى إذا قامت القيامة، يرجعون إلينا، ويقولون يا ويلنا الخ الخ


 الإسراع، والحَدَبُ بفتحتِّن: ما ارتفع من الأرض .

##  




(1) هذا وجه في تنسير الآية الككريمةه وروى الحانظ ابن كثير عن ابن عباس أن ممنى الآِية:
 أنه من المستحيل عودتهم الى الدنيا بعد الهلالك، حتى تقوم الساعة فيرجعون للحسآب والجزاه.


 والنُّدر، بل كنا ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد.


据




 "ماه" لما لا يعقل، على أنهم لا يعبدون هؤلاء بل يعبدون الشيطان . .

## 




 أي لا يسمع بعضهم زفير بعض، لشُدة الهول والعذاب وفي السماع نوع أنس فلم يعطوه.
:


 |ومْعَعَدُونَ| لأنهم في الجنة، وشتان بينها وبين النار .

.
 هو المعهود عند كون الششخص بعيداً، وإن كان صوته في غاية الشذلة
 خلاصهم من المهالك، أي دائمون في غاية التنتّم.

الْحِيْى
库

 فيه من المثوبات.
. خَأَنْ


 فالسمإوات تُطوى كما تُطوى الصحف والسجلات كَا
 العدم، والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على البداء، وأختلفوا فيا في كيفية الإعادة؟ فمنهم من قال: إن الشا يفرّق الأجزاءه ولا ولا يعدمُها، ثم إلنه

 الإعادة بالابتداء، والابتداء ليس عبارة عن تركيب الأجزاء الاء، بل عن الوجيود

 هنه الأهوالن، عن ابن عباس قال: قال رسول اله


.






 أمتي! 1 فبقال لي: إنك لا تُدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم



 المؤمنونة، وهذا وعدٌ منه تعالى بإظهار دين الإِسلام.







 يغتنم مغانم آثاره، فإنما فزَّط في نفسه (Y)

保
.


Vع (1)





أن معبودكم هو إله واحد، لا شريك له في ملكه، وإنما جاء باء بصيغة



العبادة له تعالى؟ .

.

 حجة لكم بعد اليوم، فالمعنى: أعلمتكم ما أُمرتُ به، كا كائنين على سوا

 المسلمين، وظهور الدين؟ ولا متى يكون ذلك العذاب لكم؟.
.

 والأحقاد للمسلمين، فيجازيكم عليه.
(1) شريعة الرسول (1)
 حديث، انتخبت منها أربعة آلان حديث، وثمانمايثة حديث، ويكفي للإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث، حديث والأعمال بالنياته. . . وحديث پالححلالِ بِّن، والحرام بيّن . ." وحديث "امن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيهه وحديث هالا بكون المؤمن مؤمنآ، حتى يرضى لاخخه ما يرضى لنفسهه ا هــ

## ．


 مقلًّر، تقتضيه مشيئته، الُمبنية على الحِكَم البالغة ．

## 



 المتوعد به لو كان حقاً لنزل بهم، إلى غير ذلك مما لا لا خير فيه، فاستجاب اله دعوة رسوله
 خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لها رب العالمين ولما ＂（تم بعُونه تعالى تفسير سورة الأنبياءه．．

米 类 米


ملنية وهي ثمان وسبعون آية


-

 التقوى، الذي هو التجنب عن كل ما يؤثم به، أي احذرا راحروا عقوبة مالك


 زلزلة الساعة: قيامُها، وعن علقمة والما والشعبي: أنها قبل طلوع الشمس من
 عن إدراك كنهها.





 لغير تمام، وهو تمثيل لتهويل الأمرَ ، فالأمر حينئذ أشد وأعظم مْما وُصف



.


 الحارث، وكان كثير الجدل، يقول: لا بعث بعد الموت، والقرآلن أشأطير
 المجادلة، هو المجادلةُ في البعث، لأن ما قبل هذه الآية وما وما بعده في أمر

 الحق، الذين يدعون من دونهم إلى الضطلال.

. ألسَّعِير



 (وَوَهْدِيهِ على طريقة التهكم، لأن الهداية لا تكون إلى عذاب الجحيم.



 لِ لِحِحْ





 النَّطْفِ النذي هو الصبُّ، وهذا المنيُّ يحصل من الأغذية، التـي تتكونِ من
 أي تطعة من الدم جامدة متكونة من المني، والعـيا والعلقةُ: شيء متجمد من المنيّ، ينتقل بعد طرده فيصير دماً غليظآ متجمدآ، ثم ينتقل طوراً آخر

 والمراد تفصيل حال المضغة، وكونها أولا تطهة لحمب، لم يظهر فيها شيء


النمط البديع، لنبين لكم بذلك قدرتنا، وحكمّنا (1)، مما لا يحيط به العقل؛ من الدقائق التي من جملتها سر البعث، فإِنَّ من تأمل فيما ذكر الما من الخلق التدريجي، تأملا حقيقياً، جزم جزماً ضرورياً، بأن من قـدر :على



 ستة أنهر، وأقصاه سنتان، وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام






 و(هامدة) حال من الأرض أي ميّتة، يابسة، من همدت النار إذا صازّا


 تعالى في كتابه، لظهورها وكونها مشاهدة.
(1) دلالة تولد الإِنسان من الْنطفة على وجود الصانع، من أظهر الدلائل، لأن حذِّوث


 سوياً كما كان ذلك أولاء، فهذا برهان ناصع، ولهـ، الصذا استدل به القرآن.
.





 فلما دلت المشاهلدة على قدرته على إحياء بعض الأموات، لزم اقتداره على إحبائها كلها .




 وتد وعده بالساعة والبعث، فلا بدًّ أن يفي بذلك.



 في شأنه تعالى، من غير تمسك بمعدمة علمية، ولا بلا بحجة نظرية، ولا برهان سمعي، فهو يجادل بالباطل .

重






.
 أي بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي، والالتفات كتأكيد الوعيد، ونكيّى
 لعبيده بغير ذنب، وإنما 'هو مجازِ لهم على أعمالهمم، فخحكه عدل.



- أْمِ









 أصبت فيه خيراً واطمأن، وإن كان الأن الأمر بخلافه قال: ما ما أصبت إلا شراً،
 بالارتداد يخفى على أحد.
 - أَلْعَعِيدُ






## .



 أي جدوى أو منفعة، وإيراد صيغة التفضيل مع خلوّه عن النفع، للمبالغة
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة الحج عن ابن عباس، وانظر كامل الرواية في جامع الآصول

في تقبح حاله، أي يقولّ يوم القيامة حين يرى تضرره بمعبوده، ودخَول
 هو، وقيل: هذا في الرؤسناء، وهذا الوصف بالرؤساء أليق، ولا يستعمل في الأوثان.

هِ




 وتقريرٌ له، أي يفعلل كل ما يريده من الأفعال اللائقة المبنية على الحئل الحكم الرائعة التي من جملتها إثابة من آمن وعقاب من أشرك ألـه به.

## ها 

 للرسول عليه الصلاة والسلام تحقيفاً للنصرة، وتقريراً لثبوتها، غلى أبلغ
 والآخرة، لا محالة، فمن كان يغيظه ذلك، من أعاديه وحسَّاده، فليبّالخ في





دفع النصرة. وإن مات غيظاً، وسمَّى فعله كيداً على سبيل الاستهزاء(1)"





 .



 ومراقب لأحواله، ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما صدر عن كل فرد.



(1) خلاصة معنى الآية: من كان يظن آن لن ينصر الش رسوله في الدنيا والآخرة، فليمدذ
 الغيظ من دعوة الرسول أظهر في المعنى، وأبلغ في التهكم، أي فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن اله ناصره لا محالة.

ممن يثأتى منه الرؤية، والمراد بالسجود الانتياد التام لتدبيره تعالى، لا لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء، وقيل: إن الكل يسجد لها لها ولكنا لا لا نقف



 الأول، للإيذان بغاية الكثّرة، ثم يخبر عنهم باستحتحقاق العذاب، كأنه قئلن :


 جملتها الإكرام والإهانة .


 خصومة على الفريق الآخبر، فقد تخاصمت اليهود والمؤمنون، فقالت اليهود: نحن أحق بالها، وأقذمُ منكم كتاباً ونبياً، وقال المؤمنونِن: نحن




جثهـم


 صبَّ الحميم على رؤوسهم، لغاية شدة الحرارة.


آلة القمع، أي سياط يُجلدون بها.
受 . 6 佥

 في قعرها، بأن رُدُوا من أعاليها إلى أسافلها، من غير غير أن يخرجو

الإحر اق .


## 





 أي ولباسهم في الجنة الحرير، وهو أرفع اللباس وأفضله.

## .



 دار الخلد والنعيم.




 يمنعونهم عن أداء المناسئك في البيت الحرام، قال ابن عباس : نزلي

 غير فرق بين قلبي وآفاقي، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه فالل: إنْهما يستويان في سكنى مكة فليسن أحدهما أحق بالمنزل الذي يكون فيه فـي من

الآخر، إلا أن يكـون واحـد سبق إلى المنزل، وهـو مـنهـب أبي حنيفـة


 فهو آمن＂وإن أريد بالمسجد الحرام البيت فالمعنى أنه قبلة لجميع الناس

 ترك مفوله ليتناول كل متناول كأنه قيل ومن يرد مراداً ما ما




 ذنباً فهو كذلك．

$$
\begin{aligned}
& \text { 重 }
\end{aligned}
$$

 له عليه اللسلام أي مرجعاً إليه، للعمارة، والعبادة، وقيل（بوَأنا）أي بيَّنا
 الأساسِس وقيلِ ：بعث الها سحابة بقدر البيت وقيل يا إبراهيم ابْنِّ على قَدْرِها



> (1) أخرجه أبو داود رتم .r.r في المناسك، باب تحريم حَرَم مكة .

والأقذار فيه، عبّر عن الصلاة بأركانها، لأن الركوع والسجود أهمُّ أركانها ．


 والأمر به، روي أنه عليه＂السلام（اصعد أبا قبيس، فقال：：يا أيها النأس

 كُ



 عن＂أبي هريرة قال ：قال رسول الهّ الحجَّ فُحُحُو1｜（1）

重
 －أَفْفَ
 من المنافع الدينية والدنيوية، المختصة بهذه العبادة لَهْمْ أي كائنة لهم （1）طرف من حديث أخرجه مبَلم رقم irrv في الحج． ぞ．
 هي أيام النحر، وهي عسر ذي الحجة عند أبي حنيفة وآخرها يوم النحر، وهو قول ابن عباس، وقول أكثر المفسرين، وعند صاحيبر الحيه هي أيام النحر،
 علق الفعل بالمرزوق، وبيّن بالبهيمة تحريضاً على التقرب، وتنبيهاً على
 لحومها، والأمر للإباحة لأن أمل الجاهلية كانيا كانوا لا يأكلون من لحوم هداياهم

 . أَلعَتِـتِ


 ينذرونه من البر في الحجّ، وقيل مواجب الحج طواف الزيارة، اللذي هو ركن الحج، ويقع به تمام التحلل، وقيل : طواف
 المعتق منز تسلط الجبابرة، روى مسلم عن جابر بن عبد الثد الله، في قصة

 ما بقي - ثم أمر من كل بَبَنة بَبْْعَهِّ، فجُعلتُ في قِدرِ وطُبختِ، فأكلِ من لحمها، وشربَ من مرقها"(1)
(1) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الحج، ححجة الوداع وهو حديث طويل مشهور، وهذا

.

.





 النجسُ والقذر، وسمى الأوثانَ رجساً، لأن عبادتها أخبث من الثلوث
 الأوثان رأس الزور، وكأنه حتَ على تعظيم الحرمات، وأتبع ذلكّ بتحزيم

 شريك للكَ، إلا شريكاً هو لك، تملكه. وما ملك"ا





 الزورهاه" .




 بالريح التي تهوي في المهاوي المتلفة.
.







 الأعضاء فإن قال قائل : ما الحكمة أن الله تعالى بالغ في تعظيم ذبح الحيوانات؟ فالجواب قوله تعالى :



 إلى ما يليه من الحرم، فالحُرمُ كله مكانٌ لنحر الهَهُي وذبحه.














 مرضاة الشا

隺




 أي عند ذبحها بأن تقولوا: أألّ أكبر، الشا أكبر، لا إله إلا الشه واله أكبر، اللهم منك وإليك) (ؤصَوَآنَّ


 السائل وهو الذي يريك نغسه، ويتعرض لك، والمعتر : هو الذئي يطيف

 تشكروا اله على إنعامه.

##  










كِّ


 للمبالغة أي يدافع عنهم مرة بعد أخرى، حسبما تجلدَّد منهم الإضضرار


 وهي أوامره ونواهيه، وكفبر لنعمته.
 . لَقَدِيُر
(أْلِنَ والمأذونُ فيه محذوف، لدلالة المذكور غليه، أي أذذن لهم بالقتال


 إليه فيقول

 من العدة بالدفع وتصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيذي

 تحقيق مضمونه، وزيادة توطين نفوس المؤمنين.
锥



 على طريقة قول النابغة:







 وعده، حيث سلًّط اللّ المهاجرين والأنصار، على صناديد العرب، وأكاسرة
(1) نإن فيل : أئِ منَّ على المؤمنين في حفظ الصوامع والكنائس؟ فالجواب أن المراد من

 وكأن الآية تقول: لولا دفاع اله عن المؤمنين في كل زمان، لهدمت معابد أهل الأدبان

العجمه، وقياصرة الروم، وأورثهم أرضهم وديارهم أي قوي على كل ما يريذه، لا يعجزه شيء، وعزيز لا يمانعه شنيء ولا ．يدافعه ．


中

 عن عِدة كريمةِ، على أبلغ وجه، وعن عثمان رضي الشّ عنه قال ：（اهذا ثنّاء


 ألأمُوْرِح فإن مرجعها الىى حكمه وتقديره فتط．




 ذلك كدَّبوا رسلهم：نوحاً، ومونداً، وصالحاًّ
ولا وَقَمْمُ

 في غاية الشناعة، لكون آياته في كمال الوضوح، أي وكُذِّب موسى مع
 كذَّبوه مرة بعد أخرى، حسبما ينطق به توله تعالىى : الَّنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى


 هلاكا"، والعمارة خراباً! ؟

##  




 أخليناه من ساكنيه، أفليس في ذلك عبرة للمتبرين؟.
 المهلكين، فيعتبروا، وهم وإن كانوا قد سافرُروا فيها، ولكانكها






 قلوبهم، لأنهم لم ينتفعوأ بما أبصروه．





 حالية كأنه فيل ：كيف ينكرون مجيء العذاب، والـن وال أنه تعالى لا ولا يخلف

 ببيان سعة ساحة حلمه تعالى، لأنه حليم لا لا يعجّل العقوبة،

 ويجترئون على الاستعجالن به، ولا يدرون أن معيار تقدير الأموز كلها ما ما
 سنيّكم، ولهذا قال بعده：．
．
．白参





جميعاً، لا إلى أحد غيري．

## ．

㢄 أن يكـون لـي دخـلٌ، حتى تستعجلـوا منـي العـذاباب، وإنمـا اقتصـر علـى
 المشركين المستهزئين، وإنما ذكر ثواب المؤمنين بعده زيادة في غيظ الكافرين
．
｜

 الجنة، والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله، بيَّن الشه تعالى ألنِ من جمع بين الإِيمان والعمل الصالح، يجمع الشه له بين المغغرة، والرزق الكريم．

## ．


 طامعين أن كيدهم للإسلام يتمُّ لهمَ، وأصله من عاجزه إذا سابقه، لأن كلاّ
 بما ذكر أَهْحَبُبْ آلْحِحِيم أي ملازمو النار الموقدة، وأهلُّها وأصحابُها .








(1) الغرض من هذه الآية، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإن عضمهم الشُ عن الخطاً
 البشر، وأمّا ما قيل: إنه



 كلطعن في الوحي، ومن أعجب العجب، أن ئأخذ به بعض المفنسرين من المسلمينين،





 في حق الرسول
=

 الرسول
 رواتها، وانقطاعُ سندها، واختلانُ الْفا


 والمؤرخون المولعون بكل غريب، الملفِّقون من الصحف كل صل صحيح وسقيمه، وقد تامت الدلائل على صدقه










 عند العرب، فلا أصل إذن لمسألة الغرأنيق وكلها أخبار باطلة.

 الفريقين المذكورين في عداوة شديدة، ومخالفة تامة، فوضع الظاهر موضع الضمير تسجيلاَ عليهم بالظلم.

## 我 






 الصحيح الذي يوصلهم إلى ما هو الحق.



 الساعة أيضاً، كأنه فيل : أو يأتيهم عذابها، فوضع ذلك موضع ضميرهيا، لمزيد التهويل

##  














 نزلت في طوائف، خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة، فتبعهم المشركون
帯
 يرزق بغير حساب، مح أن ما يرزته لا يقدر عليه أحد.






为

 على أن ما بعده كلام مْستأَنْ

 والغفران، وفيه تحريضٌ على العفو والمنغرة، وتنبيه على أنه تعالى تانّا على العقوبة ومع ذلك يعفو．قيل：نزلت في قوم من المشركين، لفوا إقوماً


 وبثت المسلمون لهم فنصروا عليهم．


侵


المداولة بين الأشياء المتضادة، بإدخال الليل في النهار وبالعكس، وَآَنَّ







 (أَلْكِبِيْر عن أن يكون له شريك، لا شيء أعلى منه شأناَ أو أكبر سلطاناً.

الْ

- (1) إِ
 تقرير، كما يفصح عنه رفع فتصبحُ، أي فأصبحت الأرض منتعشة خضراء
 ودقَّ الخَبِيرِ" بما يليق من التدابير وأحوال العباد.

. (會

 وأفعاله.


.



 تعالى، وفيه رٌٌ على من زلى زم استمساكها بذاتها، فإنها متساوية في الجسمية كسائر الأجسام فتكون قابلة ثلمبيل الهابط فتقبله كقبول غيرها

 والتنزيلية

- 佥

 المبدىء للوجود، ولا الإلفناء المقرب إلى الموعود، ولا الإحياء الموصل إلى المقصود.

.

 عاملون به بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريع

 شريعتهم التوراة والإنجيل، فإنهما كانا شريعتين لمن مضي من الألأمهم،


 موصلٍ إلى جنات النعيم، وهو دين الإسالام الخالد．
．
据


الأباطيل، ومنها المجادلة فيجازيكم عليها أسوأ الجزاء．
．


 الباطل ．




أي لا بخفنى عليه شيٌ من الأثياء، التي من جملتها ما يقوله الكفرة ووما


 يَسِير" أي هيِّنٌ، فإن علمه وقدرته مقتضى ذاته، فلا يخفى عليه شتيء، ولا يعسر عليه مقدور .

.



 عذابهم.
 أَمْنحُ أَفَأَبْتُحْ

 واضحات الدلالة، على صدق الرسول، وكونها من عند الله عز وجل والمل




 التالين وأَلْنَرْ وعدها الله لكل كافر فاجر، وبئست النار مرجعاً لهم.



 رائعة حقيقة بأن تسمى مثلاّ، تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة، وأريد






 المقدورات، تماثيل هي أعجز الأثشياء، وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلى القي


 أجهل من كل جاهل وأضل .



 العاجز شبيهاً به؟ فسبخان النّ، الأوهام لا تصوره، والألأفكار لا تقلدزه،


 .




 إلى جانب الحق، فيدعونهم إليه تعالى بما أنزل عليهم، ويعلمونهم شُبرائعه


 شيء من الأقوال والأفغال .

## 



 الشا تُزجَعُ الخ إشارة: إلى التفرد في الحكم، ومجموعها يقتضي نهاية التجنُّب عن المعاصي

重
 خاشعين، وعبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أعظم أركانها، أو

 المسيب، وسعيد بن جبير وأبي حنيفة، ومالكّ، وروي عني وابن مسعود، وابن عباس أنهم قالوا في الحج سجدتا وأنان، وبه فال ابن المبارك والشافقي وأحمد، ويدل عليه مأ روي عن عُقبة بنٍ عامر فال:

 خير وأصلح، في كل ما تأتون وما تنرون، كنوافل الطاعاتِ، الطاتِ وصلة

 وتسعدوا.






(1) الححيث أخرجه الترمذي وأبو داود من رواية عُقبة بن عامر .

لومةَ لاثم، وأن يكون إلجهاد خالصاً له، لتكون كلمة اله مي العلينا،









竍


 وجلًّ، وصنلى الله على سُيدنا محمد، وعلي آله وصحبه أجمعين،، والحمد هلّ ربٌ العالمين ．

> "تم بعونه تعالى تفسير سورة الحج" .

米米米
（1）الحديث أْخرجه الشيخان البخاري، ومسلـم．


مكية وهي مائة وثمان عشرة آية

 والفلاحُ: هو الفوز بالمُراد أي قد فازوا بكل خير، ونَجَوْا من كل ضر ،
 دواعي الفلاح، بموجب الوعد الكريم دين نبينا ورِّ

 ترك الالتفات في الصلاة، روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت :


(1) الحديث أخرجه البخاري 19ع/ 19 في صفة الصلاة، وأبو داود رقم •91 باب الالتفات في الصطلة.
 اللا يزال الها مقبلٍ على إلعبد، وهو في صلاته، ‘ما لم يلتفت، فإذا الثفت
|() ${ }^{(r)}$
.

 ينزّهون أسماعهم عن كل باطل، وإقامة الإعراض مقام الترك، ،لئدل على تباعدهم عنه رأساً.
.

المداومة بخلاف مؤدون .


لسوأة الرجل والمرأة.

$\qquad$
(1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية .
( أخرجهه أبو داود رقم 1 (Y) وصححه الحاكم




 ملومين على عدم حفظها منهن؛ بل يُباح لهم الاستمتاع بهنَّ من غير محظور .
.

 تحريم المتعة، لأنها ليست زوجة له، ولأنهما لا يتوارثان بالإلجماع .
.

والخلق ولَ رُعْرنَهُ قائمون عليها وحافظون لها على وجه الإصلاح
.
 عليها ويؤدونها في أوقاتها، وليس فيه تكرير لما أن الخشوع في الصهلاة غير المحافظة عليها .
. فـ



## .






 لا يخرجون منها أبداً ولا يموتون.
 المؤمنون) إلى عشر آيات من أولها ثم استقبل القبلة وقال: وألا وأللهم زذنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثر الثا ولا ولا تألا تؤز علينا، اللهم أرضنا وارض عنا، ثم قال: لقد أنزل النّ عليَّ عشر آياتِ من أقامههن دخل الجنةه( (Y) وتلا الآيات.

## .




 لأن الإنسان إنما يتولد من الأغذية، والأغنية تتولد من صفو إلأرضن، فالإنسان بالحقيقة من بُّلالة من طين، وقيل : المراد بالطين آدم عليه السلام، لأنه خلق منه.
( أخرجه الثرمذي في الثفسير رقم (Y)


 أي حصين، سُسُّي مكيناً لمكانتها في نفسها، وحفظها فيه بدقة.


. 信
我
 عِطَّمَاجًا بأن صلَّنَاها عموداً للبدن، على أوضاع مخصوصة، تقتضيها الحكمة





 المهابة، وإدخال الروعة، والإشعار بأن ما ذُكر من أحكام الألؤلوهية الَأَسْنَ
 والمراد أحسنُ من خلق وأبدع الخلق!!.

 لسائرون إلى إلموت لا محخالة، عند انقضاء آجالكم.

 قبوركم، للحساب والمجازاة، بالثواب والعقّاب.

## .




 الحياة

.
 بتقدير لائق، لا كثيرآ فيتلف ويفسل، ولا قليلّا فلا يكا يكفي الزدروع والثمارّا ،



 غَورَاَ فَمَنْ يُأِيَمُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ

(10.

重
 أي لكم في ثمرتهما أنواع من الفواكه: الرطبُ، والعنبُ والتمرُ، والزبيبُ، والعصير، والدبسُ، وغير ذلك.
.



 وإنمـا أضيفـت الشُجـرة إلـى هـذا الجبـل، لأنهـا منه تشـنَّبـتْ في البـلاد، وانتشرتْ، ومعظظُهُ مناكُ .

كِ







. .



 زمامها" يريد ناقته، فإنها تحمله وتحمل أثقاله وزاده .
ولما بين تعالى دلائل التوحيد، أردفها بالقصص للعظة والاعتبار فقال:


 لكم إلـه غير السا تعالي، وفي إيراد قصة نوح عليه السلام إثر قوله :



 أفلا تتقون عذابه، الذي يستوجبه ما أنتم عله؟ .

竍
 . 6 倍


ياكل ويشرب، وهو مشاركك لكم في جميع الأمور، وصفوه بذلك، مبالغة



 (ألمِ

في التكذيب.
.

 يفيق مما فيه وإلا قتلتموه، رضوا بالألوهية للحجر، ولم يرضوا بالنبوة للبشر .

倍



准





بحفظنا، كأنّ معه عليه السلام منه عزَّ وجلَّ حُرَّاساً يِكلؤونه بأعينهم منْ التعذي

 الذي يُخبز 'فيه، وقيل: :هو وجهُ الأرض،







 :
.


 . رَبٌ العَالَّمِينَ

## .


 يُتُفعه به، مبالغة وتوسلاً به إلى الإِجابة، إِذْ بالشكر تدوم النِّم.
.

 الآيات عبادنا، لننظر من يعتبر ويتذكر، بآيات اله الباهرة.
.
 حسبما روي عن ابن عباس، وعليه أكثر المفسرين، وهور الأوفق 'لما لما هو المعهود في سائر السور الكريمة، من إيراد تصة هود، إثر قصة قوم نوح.

.


 عذابه وانتقامه إن كفرتم؟.

 .

الحياة الثانية بالبعث

 مثلنا، للمبالغة في تهوين أمره، والحطُّ من شأنه.

- (楥
 عقولكم، حيث أذللتم أنفسِكم بطاعة شخصٍ مثلِكم.
 الدارين خسرانآ، دون عبادة الأصنام؟.
. (






 من البعث، والحساب، وإلجزاء.

 مقام الأولى، لـلالة الثانية عليها، حذراً من التكرار، وإشعاراً بإغنأثا عن
 بقولهم هذا（انموت ونحياه الشخصص الواحل، لأنهم منكرون للبعثّ، بلج بل

．

 بمصدّقين له فيما يقوله！
．夷援

 تكذيبهم لي．

屋


－ألظَّلِمِيْنَ
 تضاعيفها بصيحة هائلة أيضاً، دوي أن شداد بن عاد حين أتم إرم سار

إليها بأهله فلما دنا منها بعث الها صيحة من السماء فهلكوا، وقيل：
الصيحة نفس العذاب الذي نزل بهم، قال قائلهم： صَاحَ الزمانُ بَآلِ بَرْمَكَ صَنْحةَ \＄فَجْعَنَّهُم

 من قيل له بعدآ، فبعداً بمنزلة اللعن، ذُكِر على وجه الاستخفاف والإِها الإِانة ．
．暞啚

صالح، ولوط، وشعيب، عليهم السلام وغيرهم．
إن الله سبخانه يقص القصص في القرآن، تارة مفصلاً، وتارة مجملُّلُ كما هنا، والمعنى：ما أُخلنى الديارَ من المكلَّلَين بل خَلَقَ بعدهم أمْماً آخرين
．
 عُيُن لهلاكها، ولا تتأخر عنه．

为

产 عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسول، كأنه قيل ：ثم أنشأنا من بعدهم



 بعضهم بعضاً في مباشَرة أسبابه، التي هي الكفرُّ، والتكذيب، وسا وسائر


 أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون بالشّ .
اقتصر ههنا على وصفهم بعدم الإيمان، أما القرون المان الأولما ولى فحيثُ نقل عنهم الغلوً في الكفر والعدوان، وصفوا بالظلم.

中
 بالبراهين القاطةء.



.


 رتبتهما، بناء على زعمهم اللفاسد، المؤسس على التقدم في نيل الئل الحظوظ





## . (参 (

 .

## .

 كَنَّدُونَهِ إلى طريق الحقّ، بالعمل بما فيها.
 . وَمَعِبِ



 الأرض، مَعَن الماءُ جرى، فهو معين
(1) سورة الزخرف، آية: آ .

نبّه سبحانه على كمال نعمه عليهما، بهذا اللفظ على اختصاره.

##  <br> 



وليس إباحة الطيبات من خصائص عيسى عليه السلام، بل هو شرع قديم، أي وقلنا لكل رسول: كنْ من الطيبات، وفيه من الدلالة على بطلان ما


 هِمِيْ مَ الأعمال الظطاهرة والباطنة، فأجازيكم عليه.

## 


وهو استثناف داخل فيما خوطب به الرسل عليهم السلامه، مسوقٌ لبيان آن ملة الإسلام والتوحيد، مما أُمر بها كافة الرسل والأمم، فمن دخل في الإلسلام،



 واليوم حدثت العصبية الجاملية التي حرمها الإسلام، بعدا أن ضئف

 أمري، والأمر في حقُّ الرسل للتهيج، وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب.

## .



 وَأَحِرُونَهُ مسرورون، ومعتقدون أنهم على الحق. .
 القامة، لأنهم مغمورون فُفيها، والنمرةُ: الانهماكُ فُ في الباطل، والخطاب
 وعيد لهم، والمراد به الحالة التي تقترن بها الحسرة والندامة.

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$


 أي لا يشعرون بشيءء أصالك، كالبهائم التي لا نطنة لها ولا شعور، كيتأملوا


(1) سورة التوبة، آية: 10. .
. .

 وخائونا .


يفرقون بين كتبه ورسله.
.

غيره، بل يوحذّونه ويخلصون له العمل طلباً لمرضاته.
.

 يتقبل الش منهم، من قوة إيمانهم، وفرط إحسانهم، رُوري عن عائشة رضي الشّ



 وجل صائرون، للمجازاة.
$\qquad$

.




 عجلت لهم في الدنينا.


 يطيق، تفضلاً منا وإحسانانان، والآية سيقت للتحريض على ما وضف من فعل الطاعات، "بيان أنه تعالى لا يكلب عباده ما ليس في وسعهم، وْما






 يجزون بقدر أعمالهم.
(1) سورة الجاثية، آية:
 .





## 

 والبنين، أي لا يزالون يعملون أعمالهم السيئة، إلى أن ألخذنا رؤساءهم

 وجل، وتخصصيص مترفيهم، مع عموم العذاب للكل لغاية ظهور أمرهمه، فإذا كان المترفون ذاقوا العذاب، فلأن يلقاها من عداهم من الأتباع والخدم أولى .

## 

 فإنكم لا تُمنعون من عذابنا، وهو تعليلٌ للنهي عن الجؤ الْير، بيبيان عدم نفعه، أي لا تلحقكم من جهتنا نصرةٌ تنجيكم.


## 


 فيه، حيث كانوا يجتمعونٍ حول البيت بالليل يسمرون، وكان عان عامة سمرهم
 في كلامه خَلَط وهذى، وْالهُجر بالضم الفحش .

## . .


 بما فيه من إعجاز النظم، وصحة الاستدلال، والإخنبار عن الغينب أنه الـحّ


 فيما وقعوا فيه من الكفر والضالال، يعني أن مجيء الكتب من جهته

 خلاف العادة، فقد عرفوا بالتواتر، أن الرسل عليهم السلام بعثوا إلى الأمم.
.

 والصدقّ، وحسن الأخلاق، ؤكمال العلم، مع عدم التعلم من ألخد، مما

حاز به الكمالات اللائقة بالأنبياء عليهـم السلام؟ جاحدون لنبوَّته، فهو تأكيد لما قبله.


 إضراب عما سبق، أي ليس الأمر كذلك في حق القرآن والرسول، بل بل



 كرهوا هذا الحق الأبلج، وزاغوا عن الطرا الطريق الأنهج، وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف، لا لا يقتضي عدم كراهة الباقين للحقٍ المبين، وإنما ونما ذكر الأككر لأن من اهتدى منهم أقل من القليل .




 إلا ذلك، وفِيه من تنويه شأن الحق، والتنبيه على سموٌ مكانه، ما ما لا لا
 تشنيعهم بالإِعراض عن الرغبة فيما فيه خيرهم وسعادتهم، والمراد بالـي بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم، حسبما ينطق به قوله تعالى : وْوإلنه لذكر لك ولقومك| والمعنى: بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم، الذي كان ينهِ
 وهو أعظم شرف لهم
 بدل الضمير، لمزيذ التشنيع عليهم．
．
 بوجه آخر، كأنه قيل：أم يزعمون أنك تسألهم على أداء ألراء الرسالة أجزآل،




فأعطى ورزق．
．（畣）
重
 وأزاح عللهم، في هذه الآيات، وبيَّن انتفاء ما عدا كراهتهم للخق، ونلّالَّة فطنتهم بمصالحهم، وما يسعدهم وينجيهم من عذاب الانه．

 من الانهماك في الدنيا، وزعمهم أن لا حياة إلا الحياة الدنيا، وإشعاراً بعلة الحكم، فإن الإيمان بالآخرة، من أقوى الدواعي إلى طلب الحق؛،
 فضلاَ عن الصراط المستقيم، نكب عن الطريق: عَدَلَ ومال عنه.

为 .



 بالسنين، حتى أكلوا الميتة والكلاب والحشرات، فالحن فجاء أبو سفيان إلى رسول اللّك
والمعنى: لو كثفنا عنهم ما أصابهم برحمتنا، لارتدوا إلى ما ما كانوا عليه، من الإفراط بالكفر والعصيان، وقد كان الأمرُ كذلك، فقد عادوا إلى إلى


## .

 العذاب، من جملتها القحط المذكور، واللام جواب تسم محذوف، ألما

 التضرع إليه تعالثى (1).
(1) هكذا كان شان الفجرة من طغاة مكة، لم يخضعوا له ولم يستجيبوا لدعوة رسوله، وما رؤي منهم لينٌ وتوجه إلى الإسلام، وأما ما أظهره أبو سفيان من الاستكانة له =



 إبلاسَاً: سكتَ وأَيسَ
.





 قلَّ، وما مزيدة للتأكيد بمعنى حقاً.
.
 تُشَتُرْفَ| أي تجمعون يوم الْقيامة لا إلى غيره، فما لكم لا تؤمنون به ولا تشكرونه؟
= تعالى، فإنما هو نوع خِنوع إلى أن يتم له غرضه، نحاله كما قيل عن بيض الطغاة
 Ir : سورة الروم، آية

.


 أن الكل منا! ؟.
.


.


. 同



 إسطارة وأسطورة، كأنهم قالوا: إن هذا الوعد كما وقع منه قديماً، ولم يوجد مع طول العهد، فظنوا أن الإعادة تكون في دار الدنيا.
.

 به، وفيه استهانة بهم وسّخرية، وتقرير لجهلهم، ولنلك أخبر بجوابههم، قبل أن يجيبوا.
(


 الإعادة، بل الأمر بالعكس في فياس العقل!؟ وفيه الترغيب في: التدبرب، ليعلموا بطلان ما هم عليه.
-


. (㿥)

تخافون عذابه؟ وكيف تنكرون قدرته على البعث وهو الخالق المبنع جلَّ وعلا؟؟.

كِّ
. كُنتُرْنَتَمَوْنَ
 التام، والملكونُ: الملك الواسع، والواو والتاء للمبالغة، فتنبيء عن عظم
 ولا يغيث أحد عليه، أي لا يمنع أحد منه أحدأ إذا أراده بسوه


呂 عليه من النيٍّ؟ فإن من لا يكون مسحوراً مختلًّ العقل، لا يكون كذلك .
.

 وإنكار البعث.

.

 إلَّهُ






 ملكوت كل شيء.

## .



 شريك، أو شبيه، أو نظير!

##  . أَظَّلِمِيِنَ


 شؤم الكفر، وفيه إيذان بُكمال فظاعة ما وعدوه من العذابن، وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه الإنسنان.

.

产
 في الدين، وهو أبلغ من پادفع بالحسنةِ السيئةً" لما فيه من التنصيص على التفضيل، كأنه فال : ادفع بالحسنى السيئة، قيل هي منسوخة بآية السيف، الميف، والصحيح أنها محكمة، إذ المداراةُ محثوث عليها، ما لما لم تؤدٌ إلى تَكْم دين، ،
 والسحر، والكذب على الله، وفيه وعيد لهم، وتسلية للرسول إلى تفويض أمره إليه تعالى.

## .


 فالشياطين يُهيّجون الكفار والفجَّار، على الكفر والعصيان.
.
 الصلاة، وقراءة القرآن، وحلول الأجل، لأنها أحرى الألحو عليه، عن جبير بن المطعم عن أبيه قال: رأيتُ رسول الشا

 الكِبرُ، ونفُهُ: الشُّعُرُ، وهمزُه: الجنونُ.
(1) الحديث أخرجه أبو داود في سنته، وابن ماجه رقم Vq1 باب الاستعاذة في الصلاة.
.



 آَرِجحُونِ أي ردني إلى إلدنيا، والواو لتعظيم المخاطب.

㢄


عن طلب الرجعة، واسنتبعاد لهم وإِّهَا

 وهو إقناط كلي عن الرجعة لما أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا، بل إلى الآَخرة .
.

 وأستيلاء الدهشة، بحيث (ايفرُ المرء من أخيه، وأمه، وأبيه، وصاحبنة)،


 وذلك بعد المحاسبة ودخول أهل الجنة الجنة وأمل النار النار .

وِّ


 الفائز بالسعادة، ومن كثرت سيثاته وقلت حسناته، نهو الشقي الخاسر، المخلّد في نار جهنم.

## 



من شدة الاحتراق، والكلوحُ: تقلُصُ الثفتين عن الأسنان، والعِبوسة").

## .


 الدنيا تكذُّبون بها ونسخرون؟.

## 


(1) ورد تفسير الكلوح عن النبي النبي
 المسند

بسبب ذلك ما أصابهم قد أصابهم بسُوء صنيعهم

 ما صدر عنهم، لما سألوا الرجعة إلى الدنيا، ولما وَعَدُوا الإيمان وألطاغةً .
.

 كلامهم، ثم لا كلام لهم بعد ذلك، إلا الشهيت والزفير.

.

 يسخرون، وقيل: هم أهل الصفة.



 عليهم، لأنكم لا تؤمنونِ بلقاء الشا، ولا تفكّرون في حساب ولا جزاء.
．
وِاْ
 الفائزون بالنعيم الأبدي．فجوزوا أحسن الجزاء ．
．重佥
 أحياء في الأرض التي تريدون أن ترجعوا إليها؟．



 قال ابن عباس ：أنساهم ما كانوا فيه من العذاب، المدة التي مكثوها في الدنيا．

كا
 والغرضُ تعريفهم قلة أيام الدنيا، في مقابلة أيام الآخرة．




. ألكَ



 بالكرم، لأنه ينزل منه الوحيُ، والخيرُ، والبركةُ.







 عن الكافرين، ليظهر التفاوت الكبير بين الفريقين.

 إيذاناً بأنه من أهم الأموزر الدينية، حيث أمر به من قد غفر له ما تقدم من

ذنبه وما تأخر، روى البغوي بسنده أن رجلاً مصاباً، مُرَّ به على ابن مسعود رضي الشا عنه فرقاه في أذنه أأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً）إلى آخر السورة، فبرأ ．
 ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لها رب العالمين．
＂تم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنونه＂．
半 类 类


مدنية وهي أربع وستون آية



 أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً تطبياً، وإنما فال ذلك، لان أكثر ما





O




هي المرأة المطاوعةُ للزنا، لا المزنية بها كرهاً، وتقديمها على الزاني لأنها الأُصل في الفعل، بكون الداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع الما㢄
 وغيره، فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة، وروي عن علي رضني الله عنه









 أقلها ثلاثة، وتسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة ．



 فاقطعوا أيديهماهُ من الجرأة والقوة وهي في الرجل ألوى أثرى． （Y）هذا طرف من حديث شهير رواه البخاري الوا （Y）إنما قدَّم الرجل هنا（والزاني لا ينكحه لأن هذه الآية في حكم النكاح، والرجل هو＝

حكمٌ مؤمسٌ على غالب المعتاد، جيء به لزجر المؤمنينين عن نكاح
 المهاجرين، في نكاح الموسرات من بغايا المشركين، فاستأذنوا رسول
 المشركين، كأنه قيل: الزاني لا يرغبُ إلاً في نكاح الزانية، فلا تحونا حوله، كي لا تنتظموا في سلكها، أو تتَّسموا بسماتها فاليا، فالآية في التزهيد


 فقال: أسأل رسول الشّ
 وقال: (لا تَنْكِخْها"(1) وقال قومُ: المراد من النكاح هو الجمأع، وهذا قول


 للتهمـة، والتسبـب لـــوء المقـالـة، والطعـن في النسـبا ولا وغير ذلـك مـن
 عبَّر عن التنزيه بالتحريم مبالغةً (r)
= فإنف فيها حكم الزانيين، والمرأة فيه هي الأهل، لأنه لولا رضاها لما حدثت الجريمة.
 .
(r) لِس في الآية مأ يدل على تحريم نكاح الزاني أو الزانية، مإنما مقصد الآية تشنيع الزنى، وتبشيع أمره، بأنه لا يليق إلا بالأشرار الخبثاء، فالفاسق الخبيث الذي مني

##  

 ويعتبر في الإحصان ههنا العفةُ عن الزنا، والحزية، والبلوغُ، واللإِسالامُ، وفي التعبير بالرمي، المنبّى عن صلابة الآلات، وإيلام المرمى إيذألن بشبدة

 زنيتُ وليست أمي زانية" فليسن بقذف، وعدم التصريح للاكتفاء بإيرادهن




 عقوبتهم بعدم قبول شهاذتهم، هدرآ لكرامتهمه، والغرض منه الزمجر، لألأنه


 الخارجون عن طاعة الشه، لإتيانهم بالذنب الكبير، والجرم الشتنع، وهمو مقرر لما قبله، ومبين لسوّ حالهم عند الله عزَّ وجل.
=
 في نكاح الرجالل الصلحاءٔ الأناضل، إنما ترغب في فاسق فاجر مثلها، وكما قيل:

 الحلاله، فأفتى بجواز النكاّح بالزانية، وبه أخذ الجمهور. .

## .




 الفاسقين، وقد علق الشافعي رحمه الشا الاستناء بالنهي، وجعل الأبد علا باربارة عن مدة القذف، فتنتهي بالتوبة، فتقبل شهادته.
 يشهدون بما رموهن به من الزنا




## .

据 للشهود، وفيها تحقيق الخبر، وإظهار الصدق من الكّذب، والبتيُ فيُ في هذه

 تعترف أو تلاعن، والحكمة من هذا التشريع الخاص الوا بالزوجين، ألوا أن الرجل إذا رأى من زوجته ما يريبه، أو رأى معها أجنبياً، فإن قتله عوقب، ولا

يمكنه الصبر، وطلب البيِّنة منه في مثل هذه الحالة متعذِّر، فلذلك شرِع اللعان بين الزوجين، صيإنة للغرض والشرفن.



 الكاذبين فيما رماني به من الزنا.

## 

 به من الزنا، وتخصيص الغضنب بجانب المرأة للتغليظ عليها، لما أنها مادة

 روي عن سهل بن سعد ألساعدي، أن عويمر العجلاني جاء رسول الها فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله أم كيف يفعل، فقال فأت بها، قال سهل : فتالاعنا وأنا مع الناس عند زسول الشال بائنة عند أبي حنيفة ومحمدل، ولا تقع إلفرقة حتى يفرِّق القاضي بينهما، وعند أبي يوسف وزفر والنـافعي هي فرقهٌ بغير طلاق، توجب تحريماً مؤَّبَاً. (1) أخرجه البخاري 1/9

## 


 في جميع أفعاله وأحكامه، التي من جملتها ما شرع لكم فلم في موضوعِ
 القذف، مع أن الظاهر صدفه، لأنه أعرف بحال زوجتهن، وأنه لا يفتري
 شهادته موجبة لحد الزنا عليها، لفات النظر لها، ولو جعل شهادتها موجن لحد القذف عليه، لفات اللظر له، ولا ريب في خروج الها الكا
 دارئة لما توجه إليه من العذاب الدنيوي، وفي ولي ذلك من الحكي الحم البالغة، وآثار الفضل والرحمة، ما لا بخفى، سبحانه ما أعظم شأنه، وأوسع رحمته، وأدقَّ حكمته!!.





 وقفل، ودنونا من المدينة، آذن ليلةً فقمت حين آذنوا بالرحيل، فمشيت حتى جاوزتُ الجيش، فلما تضيت من شاني، أقبلت إلى رحلي فلمست

 كانوا يرحِّلون بي فاحتملوأ هودجي، فرحلوه•على بعيري الذي كنت أركبا



 منزلـي، غلبتني عيني فنمـتْ، وكـان "اصنـوان بـن المعطّل السُلمبي" قـد عَرَّس - التعريس نزول المسافر الِّر في آخر الليل - من وراء الجيش؛ ، فأدلج -
 فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبلِ أن يضربِ الحجانِّ

 الاسترجاعه، وهوى حتى أُناخ راحلته فوطىء على يلى يديها، فركبتُها فانطلق


 المؤمنين عائشة رضي الها عنها، وفي لفظ المجيء، إشارة إلى أنهم:أظهزوا
 (اعبد الله بن أبيّ، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بني أثاثة،
 وابن أُبيً وإن كانيرئيس المنافقين، فقد كان ينسب إلى الإيمان في الظاهر

(1) أخرجه البخاري 191/0 في الثهادات، وفي تنفير سورة النور، ومسلم في التوبة رتم •rvr باب حديث الإِفك .
 الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله تعالى، بإنزال ثمالث المان عشرة آية في



 جُلدوا ورُدَّت شهادتُهم، وصار ابنُ ابَبي مطروداً، ومشهوداً عليه بالنفاق،
 وكانت هذه عقوبة دنيوية عاجلة.






 إحسان الظن بالمؤمنين، فإخلالهم بموجب ذلك الون الوصف أقبح وأشنع، أي
 مقتضى الإيمان ألاً يصدّق مؤمنٌ على أخيه سوءأ، ممن الخترعه بالذات ألو



 اله

تسمعُ ما يقول الناس في؛ عائشة؟ قال : نعم، وذلك الك الكذب المكشوف،
 منك" يريد أنها بريئة وطاهرة مطهرة من الزور والبهتان.

## 受 هُ هُ هُ

屋 يشهدون على ما قالوا
 حجة عليه كذب عند الله، ولذلك رتب الحدُّ عليه.


 ما خضتم فيه من حديث الإفكك، والإبهامُ لتهويل أمره، والاستهجان
 الجلد، لِعظَم جرمه.

 بعض بالسؤال عنه، والتلقي، والتلقف، والتلقن، معان متقاربة، خلا ولا أن






 المعصية لا يختلف بظن فاعلها، فهذه ثلاثة آثام في حادثة الإِفكا عُلِّلِّ بها
 تحقق، 「 ـ واستصغارهم لذلك وهو عند الشه عظيم.

##  . عَظِيمٌ


 الوجوه، فإن قذف آحاد الناس محرَّم شرعاً، فضلًا عن التعرض

 في المبهوت عليه، واستحالة صدقه.
.
(1) سورة الإسراء، آية: צץ.

 عنه، وفيه تهييجٌ على الامتناع عن قذف المؤمنات.
.


 وأفعاله، ولهذا شنع من اللعقوبة، ما يضمن الحفاظ على الأعراض.
.







## 



 رؤوف رحيم لا يعاجل بألعقوبة، وتغيير سبكه، وتصديره بحرف التحقيق

صأنَّه لبيان اتصافه تعالى بالرأفة والرحمة على الدوام، لا بيان حدوئهما بهم في هذه الحالة．

$$
\begin{aligned}
& \text { 我 }
\end{aligned}
$$

高
 في كل ما تأتون وما تذرون، من الأفاعيل التي من جملتها إشاعة الفاحشئ






 تخفى عليه خافية．




 النَّاسِه فبرحمته تعالى لا يراهم البشر، لخبث صورتهم．



 (أَنْ
 الإِيتاء، أي أن لا يؤتوا أُفاربهم من الفقراء والمهاجرين، شيئاً ممّا كانوا



 بكر رضي الشه عنه فال: بل أحبُّ أن يغفر الشّ لي، وردًّ لمسطحِ نفقته" (1).


 على الإططلاق، بحيث لم يخخطر ببالهن شيء منها، ولا من مقدماتها أُصلاّ،






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) انظر سبب النزول مفصلاَ في كتابنا ״روائع البيان في تفسير آيات الأحكام" . }
\end{aligned}
$$



 توبته، إلآّ من خاض في أمر عائشة رضي الشا عنها، وهل هو هو إلا لتها



 الشّ تعالى في الدنيا والآخرة، فال: ذاك لعائشة وأزواج النبي

## .





 التهويل، بالإجمال والتفصيل، ما لا مزيد عليه.
.


 العادل الثابت، الذي لا يظلم أحداً شسئأ، الظاهر عدله في تشريعه وحكمه


المجيل من آيات الوعيد، لا تجد شيئاً منها فوق هذا التشديد، وما ذالك إلا





 تبيَّن كونُ الصدِّيقة رضي اله عنها من أطيب الطيبات بالضرورة، واتضِ



 الفريقين، أحقاء بأن تقال في حقهم خبائث القول، والطـن والطيبات من الكـلم
 (稫

آداب دخول البيوت، فقال تقدست أسماؤه:
 وعن رمي العفائف، سنِع في تفصيل الزواجر عمَّا يؤدي لأحذهِما، من

مخالطة الرجال بالنساء، ودخولهم عليهن، وتعليمهم الآداب الجميلة، فقال سبحانه: تدخلوا على أحدِ في مسكنه وبيته الذي يسكنه وقوله تعالى : غِّرَ

 تستأذنوا من أصحابها، من الاستئناس بمعنى الاستعلام، من أنس الشيء
 الاستئذان، بأن تقولوا السالم عليكم، أأدخل؟ فإن أذن له دخل والذا رجع،
 أحدكم ثالثاً، فلم يُؤذن لهه، فليرجع"(1") وروي عن كُرْز بن حنبل قن قال : دخلتُ على النبي عليكمب، آٓدخل؟؟" فقـال: ألأتـأذن علـى أمي؟؟ قـال : „نعـمه" فقـال الـرجـل : فـإنـي خـادمهـا، فقـال الاستئذان مع التسليم
 تتذكروا وتتعظوا، وتعملوا بمو جبه.

中

 الأشعري مع عمر رضي الله عنهما، فطلب عمر منه البيّنة، وهدَّده بالعقوبة إن لم بها
(Y) أخرجه أبوا داود رقم OIVV في الأدب وهو حديث صحيح
(Y) أخرجه مالك في الموطا

$$
0.9
$$

保 وعبارة النصن هو النهيُ :عن دخول البيوت الخالية، لما فيه من الاططلاع








 تَلِيرُ ها فيعلم ما تأتون وما بَذرون، فيجازيكم عليه.
روى الشيخان عن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول اللّ
(امن اطَّلح في بيت قوم، بغير إذنهم، فقد حلَّلَّلهم أن يفقؤوا عينها|(1).
 غير موضوعة لسكنى طائفة مخخصوصة، بل ليتمتًّع بها من يضطر إليها،


(1) الحديث أخرجهه البخاري في الديات



كالاستظلال من الحرٍ والبرد، وإيواء الأمتعة، والبيع والشراء، والاغتسال، ،

 من هذه المداخل للفساد.

##  

 حكم المستأذنين عند دخولهـم البيوت اندراجاًا أولياً، ومفعول الألمألمر أمرّ






 الريبة منه، في كل ما يأتون وما يذرون، وفيه ترغيبٌ وترهيب،

 الاستتار، حتى لا يقع بصرُ الإنسان عليه، روي عن أبي سعيد الخدري أن

 بحلٌ إلى شيء من فروجهن، فأمر الفروج أهظم وأخطر . (Y) سورة غافر ، آية: 19.




 الأولى، وليست كك الثانيةه(ب)



 اله أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال: أفعفياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟||(\&)
(1) الحديث رواه مسلم رقم YYA (1) باب تحريم النظر إلى العورات.

(Y) رواه أبو داود رقم






 والمستثنى هو الوجه والكفان، لأنهما ليسا بعورة، والأظهر ألن هذا الْان في الصلاة، لا في النظر، فإن كل بدن الحرة الـرة عورة، لا يحل لغير الزورج







 قبلهم، لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائبب، ولهم أن


 ليست من نسائنا، ولأنها ألجنبية في الدين، كتب عمر رضي الله عنه إلى
(1) الحُحْرُ: جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوبُ جمع جيب، وهو ما ما
 جيوبهن، ليسترن بذلك شعورهن لا لألون، وأعناتهن عن الأجانب، وفيه دليل على ألن صدر المرأة ونحرها عورة، لا يجوز للأجنبي النظر إليها.





 به رجلْنها، لم يبلغ رأسها، فلما رأى




 يضربن بأرجلهن الأرضن، فيعلم أنهن ذوات خلخال، فإن ذلك مِما يورْث


 صوتها بالككلام، أو الغناء بحيث يسمعه الأجانب حراماً بطريق الأولى، الْالن

 التوبة، لمّا أنه لا يكاد يخلو أحد من المكلفين، عن نوع تفريط وتقصير في إقامة موجبات التكاليفن، لا سيما إذا كان المأمور به الكِّنّ عن

 رضى اله، وتفوزوا بسغادة الدارين.


##  

 ورغًب فيه، فإنه مع كونه متصوداً لبقاء النوع الإنساني، هو مزجرة عن ارتكاب الفاحشة، وأجمع السلف على أن الأمر للندب، وقيل في الآية دليل على أن تزويج الأيامى للأولياء، قلنا: الرجلُ لا يلي على الرجل



 للأولياء والسادات، واعتبار الصلاح في الأرقاء، لأن من لا صالح
 يستبقيه عنده، فإذا عزموا النكاح فلا بد من مسانِ مساعدة الأولياء لهمr، وقيل:

 الشأيغنيه عن المال، فإنه يرزف من يشاء من حيث لا يحتسب، وفيه وعدٌ



 بن عَمْرو قال: فال رسول اله الصالحة!(1)
(1) (Y)
. الحديث أخرجه مسلم رقم (Y)












 المولى لمملوكه: كاتبتُك على كلى كذا ذرهماً تؤديه إليَّ وتعتق، ويان ويقول






 للوجوب، وإضافة المال إلى الشا تعالى، ووصفه بإيتائه للحث على الامتلىال
(1) أخرجه البخاري في الصؤم \&/ آ1 ومسلم في النكاح رقم • •\&! .

بالْامر، كما في توله تعالى: اوَوَأَنْفِقُوا مِمَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيبه| (1) وقيل هو أمر بإعطاء سهمهم من الصدقات، فالأمر كلوجوب، ندب للعامة، بإعانة المكاتبين، بالتصدق عليهم، ويحل ذلك للمولى


 من حيث صدوره عن النساء، لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالبآ، دون
 التعفف عن الزنا، لبيان شناعة عادتهم الجاهلية، حيث كانيوا على البغاء، وهنَّ يردن التعفف عنه، مع ون ونور شنهوتهن الآمرة بالفجور،
 اذهبي فابغنا شيناً، فال: فانْلَ





 الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات، ولذا بالِا حرم على المُكْرَهِ القتلُ، واوجب عليه القصاص .
(1) سورة الحدلد، آية: V.
(Y) أخرجه مسلم في التفسير رقم r.rq أبو داود رتم الزنى.

##  

 السورة الكريمة، آيات مبينات لكل ما بكم من حاجة إلى بيانها من





, بنوره يهتدي أمل السماؤات ووالأرض، ومذا تمثيل، حيث مثئلّ" لهدايته
 وكثيرا ما مُطُلق النور على الهدى، والظلام على الكفر، كتوله سبحانها: اولتخرج الناس من الظلمات إلى النورهِ. . ثال ابن عباس في تفنبير الآية: أي هادي أهل السماوات والأرض، فهم بنوره يهدهون، وبهلاه مبن حيرة





 صفائه. وزهرته، شيَّهه بالكوكب دون الشَهِ الشمس والقمر لأنهما يلحقهما







 متضاعف، فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ لها له، وأجمع لنوره، بخلاف المكان المتسع، والقنديل أعون شيء على الوي زيادة الإنارة، كذلك الزيت، روي عن ابن عمر رضي اللّا عنه في هذه الآلية أنه



 لفهم ما فيه من دلائل حقيته، وكونه من عند الشا تعالى من الإلى الإعجاز

 به عن القرآن المبين، بنور المنكاة، تقريباً إلى أفهامهم، وتسههياً لسبيل
= الصدر، والصدرُ في البدن، فناسب التمثيل له بنور المصباح في كوة الجدار .
 ظاهرأ كان أو باطناً، والفُطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغ في الأكثر، فلا بلا بدَّ
 القرآنية عند عين العقل، أبمنزلة نور الشمس عند عين الشام






 تعالى ما يعمُّ طرق العبادة، أي يعبد فينها اله بذكره، وتلاوة آياته البينات،

 الأوقات.





(1) سورة التغابن، آية: م.









. بِنْيرِ حِسَابِ


 يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم ولم تخطر بِالهم
 من عباده، وفيه التنبيه على أن مناط 'الرزق المذكور، محضُ مشيئته تعالى، ، لا أعمالهم المحكية.

 فإن أعمالهم التي مي من أعمال البر، كصلة الأركّ الْرحام، وسقاية الحاج،
 الشمس عليها وقت الظهيرة إِبِيَدِ




 وهكذا إذا جاء الكفرة يوم القيامة، بأعمالهم التي كانوا يحسبونها نالفـا
 المجيء، فأعطاهم حسابهم وعذابهم وافياً كاملاً، ونظير هذه ألآية قوله

 . ${ }^{(r)}$






$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الخهف، آية: ع•1 } \\
& \text { (Y) سورة إيرامهم، آية: 1^. }
\end{aligned}
$$

ory


 النجوم، وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعئها




 لنوره، الذي هو القرآن، ولم يوفقه للإيمان به، بسبب أفعالهـم وألهم وأنكارهم
 التثبيه وجوه: أحدها ثلاث ظلمات: ظلمة البحر، وظلما وظلمة الأمواج، وظلمة السحاب، وللكافر ظلمات ثلاث: ظلمةُ الاعتقاد، وظلمةُ القول، وظلمة وظلمة
 كالأعمى الأصمّ الأبكم، وكالبهيمة التي لا نعقل ما يفعل بها (1)
(1) ضرب انلّ سبحانه مثلين للكفرة ولأعمالهم: المثل الأولُ يتتضي بطلان أعمالهم التي

 وأتعب نفسه في الوصول إليه، حتى إذا جاء إلى مكان السراب اللذي تخيَّله، لم يجد شراباً ولا ماء، وظهرت له الحقبقة انه سراب، فنقد أمله في النجاة النـ، كذلك الكافر

 الثاني فقد شبَّه تعالى أعمال الكفار بالظلمات المتكانفة التي لا يرى ممها الإنسان شيثأ، وبخاصة إذا كان في وسط البحر، وغطت ظلمار المات السحاب كل شي شيء حورله،
 ومي أقرب شيء إليه، واليه الإشارة بقوله سبحانه: هألر كظلمات في بحر لجي =



 وأخفاها، والهممزة للتقرير، أي قد علمت علماً يقينياً بالوحي والاستدلانلال



 بصفات الكمالل، وقد نبه على كمال قوة الدلالة، بما يخصرُ العقلاءً مُن




 تسبّحه تعالى، حال كونها صالِّات ألجنحتها



 يَّعْوُونِج أي عالم بما يفعلونه، لا تخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم
=
 يجعل الشّ له نوراً فما له من نور .

وقيل: الضمير، يعود على الش، أي قد علم الش صلاة كل واحير، مهَّا في


 وقال بعض المتفلسفة: إذا كانت الطير عارفة بالهّ، كانت كالعقلاء، لكنها ليست كذلك، لأنها أشد نتصاناً من الصبي، الني لا لا يعرف، وإذا لانـا لبت

 بعض الحيوانات، أعمالاً لطيفة، يعجز عنها العقلاء، وإذا كالـا كان كذلك فلمَ لا يجوز أن يُلهمها معرفته، ودعاءه، وتسبيحه، فتألمل في العنكيوت كيف ياتي بالحيل، في اصطياد الذباب، وفي النحل وما وما لها من الريا الرياسة، وبناء



 الطيور والأشجار؟.

## .

 الخلانق جميعاً، فيجازيهم على أعمالهم، واللفظ مع وجازته، فيه دلالة على تمام علم المبدأ، والمعاد.
(1) سورة الإِسراء، آية: £ £ .








 برد، والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت إن كانت قليلة وكان في الهواء ما ما يحلل ذلك البخار، فحيئنذِ ينحلُ وينقلب هواءاء، وإن كان كثيراً ولمُ تحلنلها حرارة، فبلغت الطبقة الباردة من الهواء، واجتمع هناك ولاك صار سحاباً، وإن


 البرد

 وسرعة ورودهها، وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة، من حيث إلنه




 وبصيرة، وهذا من الدلائل على ريوبيته ووحدانيته.

قِ

.

أحد العناصر الأربعة، أو من ماء مخصصوص هو النطفة، فيكون تنزيلاً



 وممَّا لم يُذكَر على ما يشاء من الصور، والهيئات، والحركاتِّ، والطبائع
 من الصور والأعضاء.

.
 لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية، والأسرار التكوينية وَآلتَّهِّهِّدِى مَن

 الفوز بالجنة.







 المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام، أي من المعهودين بالإختلاص.

中呂

 وعلمهم بانه

 والإذعان: الإسراعُ في الطاءة والانقياد، أي يسرعون لجزهمه أنهـ يحكم لهم، لأنهم في هنه الحالة على حق.



 يجور رسول الش له

 الرسول عليه الصلاة والسلام.




 آلَمْفِلِحُونَهِ أي هم الفائزون في الدنيا والآخرة.

## .





 الفوز والسعادة، وعن بعض الملوك أنه سأل عن آية كافية شافية، فَتُلُيَتْ له هذه الآية، لأنها جمعت أصول الإيمان، والطاعة، وأسباب السعادة!.







 الطاعة، لأن طاعتكم طاعة نفاقية، لا إيمانية، لأنها باللسان دون الْ الْلب، وإنما عبر عنها (ابمعروفةه) للإِيان بأن كونها كذلك، مشهورة ومعروفة لدئي
 جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب، وما تضمرونه من النغاق والضهالـ.

名





 الطاعة، والتسليم، ولعلَّ التُبير بالتحميل، للإشعار بِقله، وكونه مؤنةّ



وإن أطعتم أمره فقد امتديتم إلى طريق النجاة والسعادة، وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الها، لا وضع الإيمان في قلوب الناس .



.
 الوعد، أي وعد الشه عباده المؤمنين، كل من اتصف بالإيمان، لا من آمن

 أي لبجعلنهم خلفاء، متصرفين في الأرض، تصرف الملوك في ممالكهم



 على العمل بأحكامه، ويرجعون إليه في كل شئونهم، والتعبير عن ذلك
 ورصانة أحكامه، وتنبيهه بالأرض في الثبات والقرار، الثار مع ما فيه من

 هاجروا إلى المدينة، وكانوا يصبحون في السلاح، ويمسون كذلك، اليان حتى قال رجل منهم: ما يأتي يوم علينا، نأمن فيه؟ فأنزل الشا هذه الآية، وأنجز وعده له، وأظهرهم على جزيرة العرب، وفتح لهم بلاد الشرق والغرب، وصاروا إلى حال يخافهم كلٌ من عداهم، وفيه من الدلالة على صحة






 والاستخلانُ الذي وُصف، إنما كان في أيام، أبي بكُر، وعمر، وعير وعثمان زضي اللّ عنهم، وحصل له التمكينُ، والأمنُن، وظهورُ الدين .

 النبي

 الخوف، حتى صاروا يتتلبون بعد أن كانوا إخواناً متحابين.


يا معشر المؤمنين الصلاة اللتي فرضها اله عليكم، وادفعوا زكاة أموالبكم إلثي
 رحمة الها

$$
\begin{aligned}
& \text { 镜 }
\end{aligned}
$$

 حال من عصاه، ومآل أمره، تكميلا لأمر الترغيب والترهيب، والْ الخطاب إما للرسول


 اللذين كفروا معجزين ربهم في الأرض، فإنهم مدركون إيراد النار بعنوان كونها مأوى، إثر ننف قوتهم بالهرب، من من الجزالة الة ما لا لا
 وباللّ لبُس المصير والمسكن نار جهنم، والجملة جوابٌ مقرر لما قبله.

 تمهيد ما يوجب الامتثال بالأوامر والنوامي، الواردة فيها، رئلو روي أن غلاماً



 إلى قرطها، وشعرها، وشيء من محاسنها، وعن ابن عباس أن المراد






 بوضع الثياب في هذا الحِين، لما أن التجرد عن إلثياب فيه قليل، ألمَّا في


 العورة، وقيل للسوءة عورة: لقبح النظر إليها، وكل شيء يستره الإنسان








 على تعليل الأحكام


 صلاح أمركم، معاشاً ومعاداً.

## بِ 





 في أمر الاستئذان.


 فيهن الرجال لكبرهنّ، وهي العجوز الكي إذا رآَها الرجل لم يَيْنَهِهِها، أما من فيها بقية جمال فهي محلل الثهوة، فلا فلا تدنل فيل في حكم هذه الآلآية،






 وفيه من الترهيب والوعيد ما يكفي اللبيب.

㢄
عَلَّ أَنْسِسـِ أَمْهَ
 خَحْكَ عَلَعَـِ


أَنَّهُ لَ لَ

في اللغة: :الضّيقُ، ومعناه. هنا الإثم، وقد كان هؤلاء الطوائف، الألعمىى،


 آبائهم، أو إلى بعض بمن سماهم الله اله تعالى في الآية الكريمة، فكانوا

 هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم هفاتحها، وأذنوا لـم ألم أن يأكلوا مما فيها، مخافة أن لا يكونْ إذنهم, عن طيب نفس، فقيل لهم : ليس على

 البيوت التي فيها عيالكم،، فيدخل فيها بيوت الأولاد، لأن بيتهم كبيتهن
 الأولاد، وإذا كان السبب في الرخصة هو القرابة، كان الذي هو ألوان أقرب


 فيها، بإذن أربابها، على الوجه اللذي مرَّ بيانه، ومثله وكيل الرجل الئل في

 قرابة نسبية، فإنهم آرضى بالتبسط، وأسرٌُ به من كثير من الأقرباء، ويحكي ونى ونى

 يأكلون، فتهلَّلت أسارير وجهه سروراً، وضحك وره وقال: : هكذا وجدناهمم،

 لصاحبه، وهذا فيما إذا عُلم رضاء صار الصاحب البيت، بصريح الإذن أو بقرينة











orv

الخيـر والثـواب ودوامهـا طِّنِّبَّ بالبركة، لأنها دعوة مؤمنِ لمؤمن؛ يرجى بها زيادة الخير، وطيبَ الرزق共 تَعْقِلْوِيج أي ما فيها من الأحكام الشُرعية، وتعملوا بموجبها .

名



 مع تضمنه (المؤمنونه تقريراً لما قبله، و'تمهيدآ لما بعده، وإيذاناً بألن
 اللكاملون :في الإيمان، الذانين آمنوا بالله ورسوله، وأطاعوهما في جما فـا الأحكام، وإذا كانوا معه ونَ الأمور الداعية إلى الاجتتماع من أهل الآرّاء والتّجارب، وركا


 الرسول
 ليس كذلك


 آنَّةً لأن الاستئذان وإن كان لعذر قوي، لا يخلو من نوع تصنير؛، لتقذيم



مع أئمتهم وعلمائهم في الدين، يظاهرونهم، ولا يتفرقون عنهم. فيل : نزلت يوم الخندق حيث كان المنافقون يرجعون إلى منازلهمr، من غير استئذان من النبي علبه الصلاة والسلام.

و




 الإعراض، والتساهل في الإجابة، والرجوع بغير إذن، وتكون الآلآية كقوله

 دعاءه نداءه كنداء بعضكم بعضاً، باسمه، ورفع الصوت، ولكّ ولكن وقِّروه وعظّموه،


(1) سورة الأنفال، آية: \&ץ.













 والتحذير، واستدل به غلى أن الأمر للإيجاب، فإنٍ ترتب العذابين على مخالفته

##  


 والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة، والإخلاص والنـأفاق،

 عَمِلْؤُ | من الأعمال السِئة التي من جملتها مخالفة الأمر، ويرتب عليه ما ما

= الأنسب بالسياق والشَ أعلمّ .

ولا في السماء، لأن الككلَّ خلقُه وِملكُه. وفي الأثر عن عائشة رضي الشّ


 المرجع والمآب، وصلى الشّ تعالى على الرسول
والحمد لهُ رب العالمين .
"(تم بعونه تعالى تفسير سورة النور")

*     *         * 


## 

| 0 | ¢\| |
| :---: | :---: |
| rq | §1 |
| V1 | 10 - سورة الحجر |
| 1.r | 17 - 17 - |
| IVr | IV ـ سورة الإسراء |
| rrv | 11 ـ |
| rıq | 19 ـ سورة مريبم |
| rro | . |
| rVr | \| Y - |
| ElV | H Y - سورة الحج |
| ¢00 | YY _ سورة المؤمنو |
| Eq4 | - - ¢ - \% |
| O\&r | فهرس المجلد الثالث |

##  


[^0]:    (1) سورة الأنفال، آية: بYج

[^1]:    
    

[^2]:    
    
    

